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•

F. S. S. D. B. Todtio.

lW"on dubito, quin hoc quod

tibi muncri mitto opusculum spectata tua benignitate excipias clementem-

que te praebeas judicem, sed quoniam non ignoro, quam assiduum atque felix studiurn in Aeschyli
tragoedias contuleris, quantaque judicii elegantia vigeas, rationem scriptiun·s mcae tibi exponi oportet.
Cum virum clarissirnum Ritschelium de Aeschyli Septem adversus Thebas disserentem dequo
alternarum nuntii et Eteoclis oration urn responsione ingeniose disputantem audivis.sem, cum viri doctissimi auctoritate tum re nova inductus Aeschyli tragoedias juvenili cum ardore alicJ.uamdiu perscrutatus sum, utrum loc~s ille insignis (vv. 356 - 657 ed. Herm.) solus responsionem quandam vel relationem haberet an plures essent aut omnes.

Postea vero variis cuhs impeditus, quominus illa studia

persequerer aut repetercm, quaestionem novam reposui et quae viri docti paulatim hac de re disputare
atque dijudicare coeperant non consulto negligere satis habui.

Cum autem munus scribendi aliquod

opuscu!um programmati adjungendum nuper mihi delatum et nostra quam novisti librorum inopia non
levi esset curae, mox quae de arte ab Aschylo in cumponendis divcrbiis adhibita olim adnolaverarn
mihi in mentem venerunt.

Electis igitur statim minoribus diverbiorum partibus rnagnopere quidem

studui cavere, ne minus eleganter bene jam a viris doctis cxplicata rescriberem, tarnen, ut in spicilegiis
fieri solet, non potui quin satis notas res paucis passim a!lingercrn.
Eo majorem vero te capturum esse oblectationern spero, quo magis tibi haec ipsa quaestio
quaeque aliae ante tres abhinc annos a nobis dearnbulantibus considentibusve disceptari solebant jucundissimae consuetudinis memoriam redintegraverit.

Me omnesque fa mili3.res et de te et de tuis

quam saepissime atque amantissime recordari velim persuasum habeas.

V.

Ex quo tempore Ri ts c he I i o v~ cl. auctore viri docti Aeschyli diverbia diligentius intentiusque
quam an tea investigare coeperunt et Henricus Weilius novam quandam legem antitheticam quam vo~at
aperuit, nullo modo fieri potest, ut quae ab hoc viro docto de poetae gravissimi arte dicta sint ommno
praetermittantur. Neque eniln singulos tan tum locos, sed to tam componendi rationem considerat .et
in praef. ad Choeph. p. V. his fere verbis explicat: Sermones si ita distinxeris, ut rerum et sententJa·
rum divisione personarum vicibus loquendi :finibus a poeta ipso distincta sint, periodos inveni~s a~
canticorum strophas et responsione et implicatione prope accedentes. Referuntur enim versuum numen
pares paribus, unde existunt paria periodorum modo juxta posita modo alterno modo inverso ordine se
excipientia. - Sed periodi longiores quum non facile auribus percipiantur sicut strophae lyricae a~t
oratoriae periodi, membris sive articulis distinguuntur numero versuum non ita magno comprehenSIS
•
· dorum &nttt
· hetJCarum
·
so ordine
et peno
ea est 1ex, ut eadem habeant membra aut eodem aut mver
disposita. Quam legem cum W eilius nullo loco, quod quidem scio, a poeta neglectam esse contendat,
ad constituenda paria orationum membra facere non potest, quin diversissimi generis versus non raro
conjungat. Qua de causa nuper jam Keckius (v. ann. phil. vol. 81 p. 843 s. et vol. 87 P· 153. s.)
recte ita disputavit, ut responsionem sermonum et antitheticam compositionem tenendam probaverit n~·
que earn ad emendandurn Aeschylum magni esse rnomenti negaverit, jure tamen praeter alias res di·
versorum versuum compntationem acerrime impugnavit Cui ut assentiar et certos cujusque artis fines
esse respiciendos censeam, extra quos transgredi non liceat, et re ipsa moYeor et complurium virorulll
doctorum inprimis Ritschelii aucloritate haec monentis: )ffia{l aroang frberljau.pt ten 1)ilVter, au{l einer

refatiben @5~mmettie fofort eine abfolute au malVen? bet bod} ein \l3tinci.p nid}t g{eid} au :tobe geritteK wer"
ben

muu.

(v. Ann. phil vol. 77 p. 799).

Quam arctis autem finibus Aeschyli diverbia contineantur, jam perspicies, si Sophoclis atque Euripidis
tragoedias comparaveris magnamque alternorum versuum copiam animadverteris. Euripides enim eo
effusion is verborum saepissime procedit' ut plures quam quinquaginta versus singulos atque etiarn us·
que ad centum in sermonibus conjungat. Conf. Bacch. v. 463 s, v. 803 s., Hel. v. 89 s., v. 780 s.,
v. 1195 s., Med. v. 667 s., El. v. 220 s., Iph. Taur. v. 495 s., Cycl. v. 102 s, Or. v. 385 s., Phoe~.
v. 1646 s., Jon. v. 264 s., 368 s., 934 s. etc. Quam copiam etsi in Sophoclis tragoediis non repen·
mus, tamen non raro plures quam triginta versus alternos adhiberi videmus. Conf. Aj. v. 1120 s., v.
1346 s., El. v. 385 s., v. 1023 s., v. 1176 s., Oed. r. v. 1149 s., v. 1007 s, Antig. v. 730 s., Phil.
v. 100 s., v. 1224 s. Multo autem minores et rariores sunt ejusmodi stichomythiae quae voc~ntur
· quattuor vel qumque
.
· · · apu d Eurip1dem
apud Aeschy1urn; etemm
tanturnmodo exstant et, quo d mpnm1s
..
·
·
·
·
partes
faCih
frustra qua eras, tam accurate sunt cornpos1tae, ut plures pan versuum numero ms1gnes
negotio dignoscas. Hac ratione ilia undeviginti versuum stichomythia in Septem adv. Thebas vv. 228·246
composita est.
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ovx Et; pvoeov CJ'tywa' avau)(.~(JH 1:aos;
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XO.

fl'OXff'1j(!OY> W~7rEQ avoesr;

ET.

Jta).wO'Wfl'Eit; av fftyycwova' ayaAfl'cXTWV;

XO.

a1/JVX£lf ya(! yAWO'O'av cX(!7TcX~H po{Jor;.

ET.

ahOVfl'iv~J fl'Ot xovpov sl OOf1jt; Ti},or;.

xo.

Uyott; av wr; TcXXtO'Ta xat

w1:al..awa, . !"~

fl'li OQV).s£at; 'l:V)(.EiJI,

uix'

?'

W

owv wna(fat; ylvor;.

E'iO'Ofl'at.

ET.

a£yr;O'ov,

xo.

O'tyw· O'VV allott; ns£O'Ofl'a£ TO fl'O(!O'tfl'OV.

ET.

Tovl avr' lxs[vwv rovnor; Ut(!OVfl'a£ GiSw.

p£2ovr; po{JH.

Ad v. 234 cJ ~vvdlEta scholia~la recte interpretatur: TO xowov aff(!OU)fl'U nov ffswv> fl'liTU(/JO(!tXWt;>
etsi Hermannus Toupio auctore potius communitatem civium intelligendam esse censct. Nam et v. 202
similia verba: ffswv aos nav~yV(!tt; a choro usurpantur et quovis loco Eteocle hominum vel potius
virorum fortitudinem et prudentiam praedicante deorum auxilium et providentia invocari solent. Quae
si ita sunt, haec stichomythia in tres dividitur partes, qua rum prima ter repetitas virgin urn terrore
belli trepidantium exclamationes, altera tres deorum bene se excipientes invocationes continet, quibus
singulis Eteocles totidem versibus respondet. Tertia pars aut eundem v. numerum habet, si ultimus
f1tyw _ fl'O(!Cl'tfl'OV conjungitur cum sequenti Eteoclis: roin' rJi:Jw, aut septem v. comprehendet,
qui tanquam epodi loco priores sequuntur.
Similis stichomythiae partitio apparet ~hoe ph. vv. 896 - 916, ubi Herman nus v. 917 ~ xaeTa
pofior; Jibros secutus 01:esti recte tribuit, non Clytaemnestrae, ut Starnlejus, propter aptam sententiarum connexionem t>t colloquii aequabilitatem. Huic V. proximum sxavsr; - na:Js adjunxit recte his
verbis: Neque vero Wellauero assentiendurn est, qui inter hos duos versus 917 et 918 unum versum,
qui Clytaemnestrae fuerit, excidisse putat. Imrno duos Orestes habet versus, ut in fine colloquii. Qua
de re eon f. Prom. v. 781 s., Suppl. v. 308 s. , Choeph. v. 775 s. , Eum. v. ~·97 s etc. Media igitur
hujus stichomythiae pars septem yersus 903- 910: d'txwr; lnea:J"lv - ncvsiv S'otxar; complectens ea
continet, quae Orestes matri ob patrem caesum violatumque matrimonium exprobrat. In praecedentibus
septem v. mater filii pietatern, in sequentibus deorum irarn praetendit, ita tamen ut primi et ultimi versus illas sentPntias tantum incipiant concludantque.
Tertius est locus Prom. vv. 757-780 ; quae stichomythia gravi vaticinatione Promethei: ~ ri~~-rat y s naioa pi(!Tii(!OV naTeor; in duas dividitur partes pares, ita ut altera, quae Jovi ipsi immineant
ostendit, altera Promethei sortem. Neque diversa ratio videtur adhibita in Suppl. vv. 282-307~ Quamquam enim mutila sunt, quae in libris adhuc exstant, et viri docti diversis de causis plures excidisse
Versus probaverunt, tam en ita jam diu consentiunt, ut quae de Jus Iaboribus memorantur sme dubio
iis respondeant, quae de ejus progeoie narrantur. Aptissime vero vv. 294 et 295 XO. Totyae yw be

4
yi]c;

~A.a<Jsv fl'tXXQcfl oeo~J'C'.'· BA~. xa~ ~aii-r' [).s~ac; nav,;a O'vyxoUwc; lfl'o;, transitionis locum tenere

quis est 11uin intelligat.
Quae de his maioribus partibus demonstrata sunt pari modo de minoribus dici non posse facile
apparet, sed non raro etiam in his certa lex perspicitur, sive diversae res pari versuum numero signiticantur, sive gravissima res in fine stichomythiae seponitur, sive in priore parte is qui aliquam rem
narrare vult ab altero interpellatur et ipsa responsio quaeque ad earn spectant sequentem partcm explent. Unum tantum locum proferre licet Prom. n. 932-9i0.
1. xo. O'V -:f1JY a xefii;Hc;, TCXV~ lmylw0'6Cf d")c;. 2. llP. ame -rslsioa£, neoc; o'a {JovJ.o""m Uyw.
3. xo. xa~ neoc;ooxcw xe~ OErJ7rOrJH'J/ Z1JVOt; nva; 4. llP. xa~ 'CWVOE y' ~~H ovi;1J.opw•ieovc; n6vovc;.

xo.

5.

nwc; o' ovx£ •ae{Jsic; OOHxO' lxe£n-rw'J/ E7rt];

'

6. llP. o£ oav po{Jo£fi'1JY, 0 ~aysiv o:V fi'OQO'tfi'OV; 7. XO. &U' (d)J.,ov av r1o£ •ovoi y' (XJ.,y£w noQ0'8. liP. o o' OVV 7rOts£ow· mxY·z-ct 7rQOc;OOX1jfct fi'O£. 9. XO. o~ 7r(!Oc;XVVOVV't"Et; fTJV 'AoeaO''CHctV O'opof,.
Praeterae cont. Suppl. vv. 320-332, Agam. vv. 516-528, vv. 1258-1271, Eum. vv. 410
-427, vv. 578-596. Ad hos locos praeter alios cliam adnumerandum esse arbitror Septe'm adv.
Thebas vv. 71?4 -794, qui locus Hennan~ti de mum in;;cuio~a sagacitate emendatus est. Primi enim versus hoc ordine in omnibus libris scripli leguntur:

xo.

'fh

o'

EO'f~ neayoc; 'J/EOXOf'OV

7rOAH naeov;

AT. no).tc; r1sO'wr1mt, {Jam).ssc; o' OIJ'Or17rOQOt

fE~Va()w EX xsewv avwx-r6vwv Xf)..
Extrema vero eorum, quae nuntius choro respondet, ita scribuntur:
avoesc;

7r(JA£c; O'E()W()fat' {Ja0'£AEO£V

o'

OIJ'OO'm)eow

ninwxsY afp,a yai' vn' &UJ]J.wv poV(J.l.

Hie ordo et ipsa repetitio unius ver~us jure vitii suspicionem v. d. movit et eo quod nuntio
contra morem cum tragicorum tum Aeschyli hie duo versus tribuuntur, cum chorus uno interrogaverit,
Virum autem sensu tragicorum lectione bene subacto prae ceteris insignem jam pridem ea, quae n~nc
demonstraturi sumus, aliquo modo sensisse ctiam ex iis apparet, quae ad singulos versus sagac~ter
dispositos adnotat. Dicit vero haec: Metuenti choro ne aliud urbi malum immineat, respondet nuntms,
,
o·
ut et hac sollicitudine liberet chorum et quid acciderit, n~n·are incipiat: nol,c; ()EO'Wr1'Cct£' fJar1tUow
Ofi'Or1noeow - Praesagiens mala chorus respondet: •£vwv; xol. Ad haec nuntius nominatim de qui bus.
lo; uatur indicaturus adhuc suspensa oratione: peovovr1a xd.. Jam certius intelligit chorus: o'i , 'yw
1
-raJ.awa l(fA.
'fu m vero nun t'ms cone l u d 1t
' orat10ncm:
. .
'
r
c ' aM""l"'
>1 1'1 wv £{)0)11'1}.
nsnwxsv
ctlfl'ct
yai • vn
-r
•
.
lbi chorus facin or1s
· at roc1•tate ex110rrescens apertms
.
.
.
~
~
1~
v
·
~tL
0
s1b 1 narran rem postulat: bcH::Jt X'TJ"'
'
Respondet ergo non amb'1gue nuntms:
<.
·ncredibilem
aYoes<; •s~vaO'w xd. In de chorus rem paene l
.
secum
reputans ·· OVowc; X'l:A. cOn fi rmat I·d nunttuS;
.
.
ovo' tXfi'Cf!£AEX7;WI_; XfA. Jterum ChOl'US eadem co<Tt"
< .r ;
•
.
.
v·d
· 1'tur duas
tatwne
occupalus·• ov•wc;
"
.
o va'fi'WV x•J.,. Quae 1terum demque conllrmat nuntms."
1 es 1g
.
pan versuum numero d'tstmctas
·
partes. Hac vero distributione primum versum ex nuntn· · ratwne
stichomythiae praecedent·1 adnumeran d· um esse htc
. et mulhs
. alus
.. loc1s
. sententtarum
.
·
Ilrobatur·
connexwne
Ut supra jam ostendimus, l'b
. ·
·
.
.
.
.
.
m ordine.
I 1 anorum me una vel 1gnorant1a altquot1es factum est, ut versuu
tt

,

°

turbato aut 11\Utilato media in stichomythia uni personae duo vel tres tribuantur versus.
sunt, qui in Seplem adv. Thebas vulgo ita distincti leguntur w. 1034- 1038.

Ejusrnodt
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KHP.

> 11'
>
"
> u> < '
'_s,>
"
au.
Hq
anav'l:aq
avvEvoq Tou
E(!yov
~~~.
ANT. "Eet~ nEea£vH p/v-3-ov vdut"'"l -3-Ewv.
lyw as -3-al./Jw 7:ovoE' fk~ fk1XY.f2'1JYO(!Iit.
KHP. aAX aln6{Jov},oq 'iu-3-', amvvinw o'lyw.

Hermannus ad restituendam colloquii aequabilitatem postulat, ut post pdmum versum excidisse
statuamus versum Antigonae hac .fere sententia: oZ ys ~vv-qoix'ljrJav vfJe£cfavT£ vw, alterum autem nuntio
tribuamus. Qua ratione etsi quae dubitationem movent facile removentur, tamen versuum ordinem
tantummodo perturbatum esse et verbis: "Eet~ nseodvH fkv-3-ov t~u"'·a'l'lJ -3-swv serrnonem concludi suspicor. Facile propter sequentem VOl)em: a}),,' versus comrnutari potuerunt. Quae si ita sunt, tres habemus stichornythiae partes particula &Ua distinctas. Nam primum quidem nuntius Antigonam, ne fratrem sepeliat, populi ira deterrere studet, deinde quantam ille patriae intulerit injuriam demonstrat;
Aritigona autem, quum nuntius hanc s ententiam per~eq uatur, ut feminae solent, nihil nisi finnum sepeliendi fratris consilium repetit et nuntio dehortanti aptissime denique respondet: "Eetq xd.
'fres autem versus male conjungi et uni personae altribui vrbitror in Prom. vv. 257-260.
Postquam enirn Prometheus choro inlerroganti alternis versibu~ ostendit, qua ntis homines affecerit beneficii.;, vulgo tres choro attributi sequuntur versus: 'WI-o'tqos- 7T(!Oxsip,~:vov, sed quoniam nondum finita
est stichomythia, ita cos esse distribuendos arbitror :
XO. 'W tai:u& o~ 158 ZEvq b r' al-ruxfkarJt IIP. alx£,~:-w£ u xovoap-fl xalq xa xwv.
XO. ova' {rJTtV a:J},ov 'lf{}(kiX dO/, 'TTQOXI:ifkli'VOV;
liP. OVY. aA2o y' ovoiv, n:X~v owv x liill f{J ooxfi.
Ad hanc levem interpunctionis mutationem praclerea his impeltor o!Jservationibus. Saepissimo
Aesch ylus in stichoruythiis tredecim versus adhilwt, in hac tragoedia stichomythiac quaternis vel binis
versibus maximam part em compreheuduntur et trcs versus uui personae semcl tantum tribuuntur, attamen ita ut sine dubio t~ nu s sej ungendus sit. (Prom. vv. 36- 38). De prima ilia observatione conferri possunt: Suppl. vv. 320- 332, 489-450, 881-896 (?), Septem adv. Th. vv. 784-795,
1026-1038, (si Hermanni conJectunun probaveris) , Agam. vv. 253-263, 516-528, 898-910,
1061-1173, 1258- -1271, Choeph. Vt". 101-114, 161- 174, 210-221, Eum, vv. 200-211 etc.
Quod autem inter hos locos nounultas stichomythias duodeciru aut quattuordccirn ver~uum rccepi , non
mirabitur, qui colloquii ua luram perspexerit. Qeoticscuncruc enim cog-enle colloquii ratione alius atque
qui prirn um versum dixerit, pluribus postea perg·et, parem effici versuum numeru m opc>rtet. Consulto
Aeschylurn ej usmodi stichomythiis usum esse cum ex ipsa exemploruw multitudiue apparet, tum eo
probatur, quod una in tragoedia Agam. qninquics hunc collo ~uii modum adhibet. Similiter poeta idem
septem versuurn stichornythias plcrumque composuit in Promethco. Conf. vv. 388-394, 517 - 523~
616-622, 625-631. Quae praeterea cum hac componendi ratione co nferri possunt, infra nobis
exponenda sunt. Jam ad aliam rem transeamus.
Nullo modo qucmquam effug-ere potest, qui tragictJrurn Graecorurn sennones comparaverit,
inprimis -a Sophocle unum vorsum inter duas vel tres personas saepissime dispcrtil'i, apud Aeschylum
autem ne in tetraw etris trochaicis quidcm admitti hanc personarum vicissitudinem Qua re non leve
para·tur diverbiorum discrimen. Pcrleg-as (JUacso quamvis raptim Sophoclis Oedipurn CoL vel Philoc-

6
etam et statim revertare ad quamlibet Aeschyli tragoediam ; profecto mox senties, quam graves sint
sermones, quos Aeschylus pleno ore pronuntiat, quam que suaviter et eleganter Sophoclis sonent. ~e
tum quid em Aeschylus, cum interjectiones q. v. adhibet, unum versum inter plures personas disperttt,
sed semper iis unius versus vim altribuit. Prometheus chorum appropinquantem jam sentiens exclamat:

a l!a 8'a

(v. 114). Jo de futurorum errorum molestiis a Prometheo edocta ejulat: lw fi'O£ f-1'0~, 8 ~
(v. 743). Conf. Agam. vv. 22, 1173, 1266, 1274; Choeph. vv. 190, 868, 1044. Saepius eliam brevis
sent entia ad conficiendum versum additur, ut Pers. v. 428 Atossa Persarum cladem conquerens dicit:
1
>
.!''
"
,
,,
• xaxvr
mar,
xaxwv u1J
ni~o.ayo~ ~e(!wyw
fl'l!Ya
e t paullo pos t : o~" 'yw\ ·w~o.awa
fYVfJ'f{!Oea~
·.~, > £{)i),o~-.
-r

r;

Conf. etiam Choeph. vv. 875 et 88L
IIP.

Cum his non consentiunt, quae legunlur in Prom. v. 984 s.

anJ..0 J..6yf:,l -rov~ mxvora~ lxJtcdew .(ffov~>
oo'o~ na:J-6vrsc; sv xaxov(Jf, f-1'> ho£xuJ~

EP.

x).vw a' lyw fi'Ef-1'1JV07! ov fYfJ'txeav voo'ov.

IIP.

')JO()O'i:f-1'> av> sl VOfY1j[l·a orov~ lx:J-eov~ cnvysi:v.

EP.

St'Tj~ lf!O(!'TjTO~ ovx av, sl neao'fYOt~ xaA.w~.

llP.

wfl'ot.

EP.

llP.

Toas z~-v~ -rovnoc; ovx ZnifYraw~.

&V.' ZxouJafJxS£ nav{f'

o Y"'eao'xuw

xeovo~.

EP. xa~ p,hv fYv y' ovnw awcpeovsiv sn£crmcrm. xd.
Librorum mss. hoc loco nulla est discrepantia. Hermannus quidem Wfi'O~ his verbis probat:
Non haec dolentis malis suis .vox est, sed cum dolore indignantis ob perversum illud deorum de se

judicium. Quo plus autem ponderis in hac brevitate est, eo minus miranda est inversio crnxofl'v.:fia~,
ut dehinc non :Mercuri us Prometheo, ~ed Prometheus · Mercurio respondeat." Sed non video, quomod~
talis Promethei pertinacis superbique cxclamatio Mercurii verbis excitari possit et quae sequuntur et
concilientur. Certe Prometheus Jovis casum vaticinans dixit ita ferc: Ol[~(JJ~SW£ 0'~ Zsv~ 'jlf)'r;E nea(J(JWY
xaxw~. Ad haec Mercurius respondere potest: i.),uot - TOO's Zsv~ ~-ot!no~ o~x lni,(Jwra£. Hac ratione
librarios saepissime aberrasse inter omnes constat. Similiter Keckius rlc hoc loco sen tit, sed hujus
modi versum excidisse putat: WfJoO~ Cf!0(!1JTov Zsvc; i!:f1Jxsv c.iia' l~l, in quo vox lf!0(!1JTOc; ambiguum habeat sensum. V. Ann. phil. v. 81 p. 842. Huic non illepidae conjecturae multo magis assentiar, quam
sententiae eorum, qui plures excidisse versus arbitrantur,
Praeterea idem fere quod hie vir doctus (conf. Ann. phil. vol. 87 !J. 155 s.) jam pridem de
tribus versibus sensi, qui in Scptcm adv. 'fhebas vv. ·1 99-201 vulgo ita distincti leguntur:
ET.

nveyov (Jreyav svxscJ.:fs ITOABfi'£0Y OO(!V.

xo.

ovxovv Tao' S(JTa£ neo~ :J-soov;

ET.

&J..J..' ovv :J-wv c;
avrovc; t:Uovcr"'c; nolsoc; :ixls£nav A.oyoc;.

Hac enim ratione versus dirumpere atque quae antea et postea uni personae tribuuntur pluribus assignare non est artis Aeschyleae, Affirm antis autem sunt, non interrogantis verba: ovxovv

nxo

lcr-cw

neo~ .:Jswv· neque ut adhuc fieri solebat interpretanda: >illh:b ba~ ni(9t bon ben ®ottern au~ge~en?

Keckius I. l. recte haec monet: ~mmer ~ei§t sivw ne6c; nvo~ • auf jemanbel3 @5eite fte~en » ab ali quo
stare, roie in cern oefannten neo~ rae .rho~ slfJw &navnc; ~~i'vo., ober @;ieben 497 neo~ TWY xearovvrwv

7
0' lapb~. oi ,cJ'-Tjrrrrwpbwv, ~be~ Eur. Rh .• ~2~ ~~~uJ~ Zev~ neo~ ~,uwv ~unv, unb barau~ entmicteft fid}
naturgemafi bte ~ebeutung • fur Jemanb anttanbtg tem » A;,;-. 1605, ober •au jemanbe\3 mcrt~eil, in feinem
3ntereffe fein», mie Thuc. III, 38 0 lun 7r(!O~ Tl!jj! ~Ot'Y.'Ijl!IJUrYII fLCCV..ov~ unb II 86 VOfl'ttovu~ 7f{!O~ lxeitiWJI elvat T1jv lv o2tycp vav,.,axtav, unb VIII' 81 QV neor; Zxdvwv fl'aUov ~v ~ 7f(!O~ 'T(fJII 'A,<f'ljvatwv
(fo aud) Soph. Trach. 479 To Jreor; r.Efvov • ma\3 in feinem -S'ntmffe ifh).
Jam restant nonnulla distichorum exempla, quorum clarissimum est illud Ag. vv. 1308-·1331,
locus a multis iisquc doctissimis vir is tractatus. Hermann us, qui contra Odofr. Mlillerum vv. 13041331 a singulis quindecim senibus recitari contendit SPcundum schol. ad Aristoph. Equ. v. 586 ( 1-. Op.
H. p. -130), initium fieri ratione quadam epodica dicit, ut trimeter Agamemnonis et sequens trochaicus
chorici senis pro stropha et statim eadem metra pro antistropha siut, quas tertii senis trochaicus epodi
loco sequatur. Quod ad ipsa disticha attinet, vir illush·is Ferd. Bambergerum laudat in diss. de carminibus Aeschyli a partibus chori can tatis, Mar b. a 1832 ed., scite animadvertentem , secundo tertium,
quarto quintum, sexto septimum, octavo nonum, decimo undecimum respondere. Recte quidem haec
dici, sed ad secundum et tertium distichon etiam primurn ad11umerandum esse neque a decimo el undecimo duodecimum sejungi posse arbitror. Is enim qui primus sententiam dicit, cives ad regiam au:xilii causa convocandos esse, aeque ac secundus et tertius, qui in domum irrumpendum esse et facinoris auctores convincendos censent, nihil nisi id studet, ut regern necatum quam celerrime ulciscatur.
:Non tam re ipsa quam ag·endi ratione inter se dill'erunt, Quartum deinde senem incipientis dominationissigna reputantem quintus, si cum Hermanno pro Oh d'i ftEUovu'lj~ i!Uo~ nMov nawvvu~ legimus
o£ oi ~~r; fteUovc; xUo~ niOot nawvvn;~, leviter eo perstringit, quod eorum manus non dormire dicit,
qui cunctandi gloriam conculcent. Aptissime vero ipsam partem mediam tenent sententiae eorum, qui
dubii haerent et in eo acquiescunt, quod necatus rex sermonibus a rnorte revocari nequeat. 'fyrannidem rursus attingunt duo quae sequuntur disticha. Nullo modo domum inr1uinantibus eedendum esse,
sed mortem praeferendam contendunt, cum mors tyrannide sit mitior. Qui denique sequuntur senes
lres de re ipsa non liquere atque aliud esse conjicere aliud certo scire arbitrantes inprimis explorandum
esse censent, quomodo se Agamemnon habeat. Qua ratione haec efficitur dispositio. 1-j-2+3 1 4.+~ I
G+71 St9 l l 0-!--11+12. Hermannus vero duodecimi distichi verba ita interpretalus: undique conveniunt mihi argumenta, ut hanc sententiam probem, certo cognoscendum esse, quid agat Atrides, rem
ipsam monere dicit, ut eum, qui haec loquatur, coryphaeum esse statuamus, !jlli se ducem praebeat
choro in aedes irrupturo. Sine dubio rem exploraturis irrumpendum erat, sed senibus etiamtunc deliberantibus Clytaemnestra prodit, neque minus apte coryphaeo tribui possunt verba ab Hermanno ipso
.Sic emendata : a.Ua xoWWcJWftE{}' <a'Jl nwc; acJcpaJ..0 floVAEVftaTU pro XOt J!W(fa[fteiJ' Vel 'Y.OWWCfO£ftEiJ',
quoniam senes ad consilium habendum invitare inprimis coryphaei est. Quicunque vero extrema ilia a
praecedentibus verbis distingui malet, etiam primum a secundo disticho sejungat necesse est. Sed haec
hactenus.
B revius simpliciusque exemplum praeterea continent extrema Choephorarum. Oresti enim
co nquerenti, quod errabundus et ex patria exsul vivus mo1 tuusque matricidae famam relicturus sit,
chorus quattuor versibus, bene eum fecisse respondet, quippe qui strenue abscissis duorum draconum
capitibus totam Argivorum urbem liberaverit. Orestes autem a furiis jam correptus conclamat: Hei, hei,
qualcs nmlieres apparent Gorgonum similes pullatae capillosque crebris anguibus implicatos gerentes,

8
~1on jam hie manere possum.

Quae verba ut pari modo quattuor versus ex;pleant, colloquii aequabilitate postulatur atque vocibas
unius versus vis attribuenda est. Septem vero distichorurn ordo hie
est: 2 + 2 2\ 21-+ 2 2 2. Nam primum quidem chorus Oresti persuadere conatur, ut ina·
nibus formis se exagitari atque recenti adhuc sanguine perturbari credat, sed simul atque in quart~
distieho Orestes exclarnavit: 0 rex Apollo, Jam augetur harum numerus et ex oculis destillat sanguiS
odiosus, chorus dei clementiam atque auxilium cm·tum ei pollicetur profitentique, sibi amplius non esse
manendi locum; vale, inquit, atque deus benevolus te respiciat cusdodiatque.
Decem vel duodecim disticha in quattuor partes distinguenda rcperimus in Eum. vv. 703-727 ·
Postquam l'nim Minerva Atheniensibus primae rei capitalis judicibus legem proposuit, quam sequentes
r:ovum hoc judicum consilium servent quodque vraesidium rei publicae indo sit futurum indicavit, jam
vero, inquit, surgere oportet et calculos ferro ac jusjurandum reverentes litem dijudicare. Dixi. Statim inter chorum et Apollinem acris exoritur altercatio. Choro enim Atheniensibus suadenti, ne suatn
societatem dedecore afficiant gravem si fecerint Atticae terrae futuram,· Apollo respondens sua et Jovis
Ol'acula cos revercri jubet. Haec autem, si judicia capitalia ei non mandata exercuerit, neque pura neque
casta fore chorus contendit. Similit~r tria quae sequuntur disLicha inter se cohaerent. Apollini enim
quaerenti, num Juppiter· ipse suis consiliis lapsus sit, quod supplicem Jxionem prim um a caede expiaverit, chorus hoc confirmat seque iterum causa victum ei regioni gravem fore dicit. Huic Apollo, tu
autem, inquit, nee inter veteres nee inter novos deos ullo in honore haberis, ego vero vincam. Pari
modo deinde chorus Appollini aliud delictum exprobrat, quod Parcas comrnoverit, ut Admetum immortalem redderent, et quaerenti, quemadmodum pios deorum cultores praesertim rogantes beneficio articere
non sit aequum, vitio vcrtit, quod vetel:es deas vi no deeeperit, Concluditur deniq11e alt~rcatio his vl.lrbis:
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iiJ'ci ,;ov lov oMi:v l x9-eoiulv fiaevv.
O~X1jc; ycvia9-m ,;~c;o' i rcijxoOf; iJ'EVW,

uJf: a/-Lf{!£{Jovi.of; ovuu {}vil'ova9-a~ rc6),t;t,

Quae verba si sana sunt adnumerato primo sequenlis orationis disticho hanc habemus stichomythiae dispositionem simplicem et in extrema parte tan tum leviter varia tam: 2 t2+21 + 2+2+21 + 2
+2+21 +2+3+2. Nihilo secius et haec variata sermonis forma et tertii illius versus sententia nonaihil
dubitationis mihi jam diu movit. Accedit, quod codices ad unum fere omncs pro voce aiJ'r.pi{:lov).oc;, quam
Turnebo auctore onmes editores rcccperunt, &iJ'r.p~{JoAoc; hab ent. Hanc qui in margine adscrips~t,
dissidcntibus adhuc judicibus nondum latam esse sententia 111 sensit, postea vero alius ad chot·um retuht.
Qua ratione versus facile potuit expleri. Ncque vero relationem quandam inter illos quinque versus
et sequentem orationem reperiri posse nego, cum similia cola (2+3+3+2) attcntum lectormn fugere
nequeant.
.
Pluribus dcinde nobis rle insigni Promethei exordio dicendum esset, nisi Prienum jam sa tis.
docte de eo dijudicasse ex Keckii recensione in Ann. phil. vol. 81 p. 839 .s. perspexissem . Mih'i quidem hujus opusculi inspiciendi nondum facta est copia, sed, ne longus sim, levioribus omissis praeclah · s exordii dispositionem signis quibusdam statim ostendam :

ram UJ+U +
ll -l-(6 11 6

+1)t 1-t-5>< (2+ t) t 5><(2' -t- l) +5><(2 +
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+6+ (5-t-8+5-t-S+ 3 + 2 + 8)
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Quis enim non videt, pari modo atque Robur Vulcanum alloqui vv. 1 - 11 XJ.ovoc; p~v l~
'l1J).oveov nxopw 'TfEOOV - rptlav.:fewrrov OE rravuJ.:fat ~eorrov, Prometheum adpr-llari a Vulcano vv.
18-28, 'l~c; oeSo{Jovlov 6iptooc; alrrvpf;m rrai: - 'Wtavr! E'Tf'TJV(!OV 'l:OV cptAav.:J.ewrrov ~-e6rrov. lisdem fere verbis desinentes hae duae allocutiones sa tis distincte indicantur. Qui sequuntur sex vv.
29-24 praecedentibus sex vv. :12-17 jam eo respondent, quod ex ter repetitis distichis constant;
Septimus vero arrac; OE -reaxvc; orrnc; av viov xea-rfi totam Vulcani orationem concludit. Tum atrox ille
Vulcani comes, Robur dico, socii misericordia exacerbatus allercari incipit versu: ~i~v, n piUstc; xal:
xa-rotn£'a pa-rnv; et statim add it, cur de urn is tum diis invisissimurn odio non habeat, qui munus ipsi
tributum horninibus prodiderit. Vulcano uno versu ad haec respondenti, magnam nimirum vim habere
consanguinitatem et consuetudinem, Robur patris jussa non negligenda contendit. Qtla ratione quinquies
repetitus hinorum singulorumque versuum ordo apte concluditur Vulcani verbis: lfyywxa 'l:oirrae l!olloEY
av-rE£7tsiv sxw. ld€m est ordo atque numerus eorum, quae de vinciendo Prometheo dicuntur. Que)
munere prope perfecto Vulcanus fen·eum cuneum per ipsum Promethei pectus adacturus exclamat :
alai: ll(!Ofi'1JSEv, rrwv V'lfE(! rrrivw

KP.

rrv

o'

7fOVW11,

av )C(X'[U)C'JI~i:c; u_;}y .dtoc; -r' sx.:J.ewv V'TfE(!

r1-rivE£c;; onwc;

fl;n

r1avrov olxw:i:c; n o-d.

HC/J. oefic; .:J.ia,a ovrr:J~awv Ofl'f-"CtrJW.

Omnino autem perfecto opere ad novissima Rob oris verba atrocia Vulcan us:
Ofi'O£a f-LOf!P~ y l..ui rraa aov rnrtfm :ar.
1 <l
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KP• rJV' fl'Ct~V'Ctl!£~:,0V
J
7:1jJI
u.S'lif1'1jJI
lXVifetU£Ct
oeyi;c;
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'l(!ctXVT:1j'let f-Ln ' rrLnlrjU<f{ fJ,Ot.

HC/J. rruixwpEY'

\

we;

'Y.wlotr1WtXfJ,(j!L{J27jG'l(!' EXH·

Quae Yerba cum pari niodo tertiam stichomythiae partcm inducant atque concludant, fieri non
potest, quin poetae gravissimi non injucundum artificium eo magis admiremur, quo praestantior est sentenliarum vis, Praeclarum h~jus rei exemplum statim vv. 88-127 pracbent, Prometheus enim praesentes jam deos nulla voce allocutus po~t eorum discessum corporis animique dolorihus exagitatus repente invocat aerem, ventos, undas, terram, solem, ut qualia deus patiatur mala a diis videant eaque
octo versibus anapaestis, qui trimetros illos quinque cxcipiunt, pluribus expo nit. Altera vero orationis
pars, quae tuta ex tredecim trimetris iambicis constat, eandem ostendit dispositionem. Quinque enim
prioribus versibus Prometheus sc jam colligens et quae deum deceant rcputans futura se praevidisse
ct quae fa to decreta sint aequo animo feranda esse confitetur; sex: to autem versu transiens ad ipsum
malorum fontem se ob beneficia hominibus ob!ata immerito lucre poeaas ostendit. Appropinquantc denique choro ejus animus rursus vehementer exag-i!atur. Haec tertia orationis pars a praecedentibus
sejuncta vocibus a a jam anapaestorum systemale q. v. in duas dividitur partes. Simpliciora quidem
.sunt illa exordia, quae ex nonnullis majoribus orationibus compositac sunt, sed in his quoque certa
perspicitur lex, quam viri docti antitheticam vocant. Ita enim sententiae dispositae et exornatae sunt,
ut paria et simili online fie excipientia cola efficiantur. Qua de re confetTi possunt ot·ationes Eteoclis
et nuntii in Septem adv. Thebas. Eteoclis enim oralio versibus 13 et 18 ob perspicuam glos£ematum
speciem ejectis haec ostendit cola distincta : 3, 6, 6 , 3, 3, 6, 6, 3; nuntii vero responsio sic est disposita: 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3. Quod praeterea ad Agamemnonis exordium attinet, interjectionibu.s
2
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lov~ ut supra demonstravimus, unius wrsus vim tribui iisque duas orationis partes significari oportel. Quibus de cau~is eas post v. 19 vel v. 24 collocandas esse censeo, non post v. 21, quod Her-

toii

rnanno placuit. Neque vero criticus egregius negat, diei posse, tunc de mum custodcm plane qu.antum
hoc gaudii sit, sen tire eoque in voces illas erumpere. "Et concederem profecto id non inepte mventum esse, modo, ubi primum ignis conspicitur, alia interjectio ut
esset posita." Cum alltem versus septimus multorum consensu ejiciendus sit, haec cola statuamus necesse est: 6, 4, 4, 4, 161 6,
4, 4. Extrema deinde hujus lrrtgoedia pars non solum eo insignis est, quod Clytaemneslra ejus finem

a a,

facit, non chorus, sed etiam ratione antithelica composito colloquio et duabus pari ut videtur versuum
nuroero congruentibus stichomythiis.
W ellauerus jam comprobante Hermanno hoc colloquium ita
esse compositum ostcndit, ut medii sint Aegisthi quinque versus 1597 -160'1, indc utrimque terni
chori, tum octo Aegisthi, extrem i aut em seni, quos rursum chorus recitat. Quae si ita sunt at que
Hermanni sententia de restitucndo versuum ordine pristino pro banda est, prim us vero Clytaemnestrae
versus praeccdcnti stichomythiae adnumerandus, praeclara responsio ex ipsis vcrsuum numeris perspici
potest.

Sunt vero hi: 6, 8, 3, 5, 3, 8, 6, I 7. 1, 8, 2, 7. 1, 2.
Apte comparari possunt Choeph. YV. 752 - 769, quos Hermannus ita disponit: 4. 1

+ 4 +5. 1

Idem vcro vet·suum aiternorum numerus repetitur in Prom. vv. 610- 6l3.

Ioni enim

+2 + 2.

varia interroganti Prometheus qualtuor versibus respondcns nomen profitetur malorumque fontcm indicat
verbis nveo~ fleowi~ oor~e' oeifc; ll(!Op,'fJSia. Horum non bene perspecla sententia virgo duobus versibus rursns malorum causam quaerit, sed quoniam Prometheus invitus nihil nisi Jovem auctorem confitetur, mox ad aliam rem transiens iterum duobus versibus errorum suornm finem ex eo percontatur
Consentientern denique et jam vaticinaturum deum chorus quattuor versibus interpellat.
JSJ. JJ xowov cllq;ilwux Sv·qro£crw q;avsic;,

JQ. xa£ neoc; ys wlnm~ rswa r~~ lfk~~ nlav1Jc;

'!A~p,ov neowlJSsv, TOV oixrw ncfaxac; 'ClX08;
osi~ov tic; 8'6-rat rfl mAat'TtW(!C:,J xeovoc;.
llP. aep,oi 1CS1Cat1fka~ wvc; ~p,ovc; S(!'l'j JiuJV novovc;. llP. TO p,~ p,aSsiv (JOt xesiO'O'OV -f; fl'aSs£JI '(a&.~
IQ. ovxovv noeoLO' ((v r~vos ouJ(!Hxv i p.o£;

llP. Uy' ~vnv' alui' nav rae av niSoto p.ov.
IQ. (j~ft'IJVOV oc;nc; ~v <pa(!«yyi 0'' WXftaO'EV.
llP. fJoVJ.wr.a fJ-~V TO .Jiov, 'Hq;aiO'TOV oi xsie.
JQ , now&c; of. noiwv ap.nAaX"JftChuw rivac;;

JQ. p.~rot p.s xev'I/Jnc; ·wvS' onse p.iUw nafh£v.

IIP. aU' ov p.sya£ew TOVOS (J'Qt cJwe~p,aw~.
IQ. d o~m p.iUac; ft'll QV ysywvi6XELV TO nav;

llP. cp:Jovoc; p.f.v QVO*, O'ac; o"oxvw Secf~m cpeivac;.
I!?.. P-~ p,ov neox~Of)V p.aO'O'ovwc; 17 'fkOt ylvxv.

llP. '!QO'OVTOV &exw (}Ot O'aCp1jYiO'm p.ovov.
llP. ins£ neo:Jvp.~;;, xe~ UyELv' axoVE oij.
7• .1
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Neque vero haec responsio, quae signis quibusdam bre\·iter ita potest rlescribi: 4
2
2
7. 1
4, hoc loco jam finitur, sed sequentcs quinque Promethei versns pari numero in Jomi
. asb
oratione respondent . Ip sam emm
· 1aborum enarratwnem
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J o h'ts demum .me~p1t
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nwlsvp.sva, xrl. Hanc quidem sententiarum et versuum connexionem aliquamdiu non perspexi, ita ut v.

alJ..w~ TE 1Cct~'l'W~ xal xr.u1~yv~wtc; 1CUT(20c;, Spurium esse arbitrares, sed

pluribus Jocis hujUS tragoediae
errorts convictus sum. Certe enim relatio qua edam statuenda est inter vv. 783-786 et 787 - 790 '
820 - 823 et 824-827, 3~2 - 336 et 337-341 et 342-346 etc. Similis deinde versuum numerus
. prwris
.
· homy thiae
. repetitur Su ppl· vv · 27 c" - 332, st· probanda sunt, quae viri docti de lacums
stJc

+

+

.
13• 1)
Equidcm Jlrob o e t 1.unc versuum ordmem
statuo; 2 + 2
26. 1 (- 1.3. t
(2 3) + 2
i3, L Aptissime denique ChoephorRrum locus insignis, v. 473 s, confcrri

d1sputavcrunt.
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potest, ct;jus dispositio ex ipsis numeris facile apparet: 2 + 2
3
3 t- 8. 1 + 3
4 + 4 + Jl
9 + 3 +9. 1 (3 + 2)+ (3 -!-9). Mediam hujus diverbii partem alii aliter constituerunt, cquidem
maximam partem Hermannum secutus versurn 504: 7:tf1/ljfl'U 't-vpfJov 1:~~ &votfl'cd>e7:ov ~vx?Jq Electrae non
choro tribui, sed versurn 479 xa£ fl>~ '~aAs£1.f17q uniruJ,a lll!),omowv nios cum praecedentiblls tribus
Electrae versibus et versum 498 OV7:W rae ov TN)V?JY.Uq ovoime :Javu)v cum sequentibus Orestis conjungendum esse censeo. Qua ratione etsi perfect<~ symmetria q. v. non efficitur, tamen ea appareL cujus partes pares facillime dignoscantur. Praeterea non solum eo quod in priore diverbii parte Orestes
et Electra, in altera Orestes et chorus colloquuntur discrimen aliquod paratur, verum etiam cum frater
et soror patrem foedissime caesum querentes invocent, chorus autem et Orestes matt·is atrox somnium
considerantes imminentem mortem significans secundum omen accipiant, diversa colloquii ratio postulatur. Ilia Vt~ro stichomythiarum relatio haud scio an cuiquam probabilis videatur, cum undetriginta
versibus separentur, sed non lam vcrsuum numerus, quam arguruentorum similium connexio respiciatur

+3 +

+

necessc est.
Praeter hos quos adhuc tractavi locos jam restat non parvus eorum numerus, in quibus nulla
responsio adhiberi videtur, sed quamquam non omnia ad ce~·tam componend i legem referendam esse
censeo, tamen nonnuJias partes non sine art.e ita cornpositas esse arbitror, ut quo acrior exstiterit
alt.ercatio vel quo vehementius animi sint moti, eo plures versus singulis personis trilmantur. Aptissimum exemplum apparel in Pers. vv. 428-41-1 :
AT. alai xaxwv
llieuat~

.AT.

7:S

Q~ nilayo~ leeuJyEV f"Eya

xa£ neonavn flaefJaewv yivst.

Ev viw n)o' ru.:h, f1>1JOinw p~uovv xax6v·
7:atao' ln' avw'it; ~),(}s IJ'Vfl'r[O(!a na/}ovt;,
Wq 1:0i'q0s xa£ Ot~ cXV'T:tiJ'IjX(;iGat eonfl.

AT. xab 7:£~ yivod av ·r1jt;o' ~1/ ix,:JI.uw n lx'IJ;
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Conferri possunt Prom. vv. 1001- JO:IO, Suppl. vv. 308-3:19, 584-588, Choeph. v. 873 s.,
Neque diversa esse videtur ratio altercationis inter Prometheum et Mercurium intercedentis, vv. 941967, quo loco septem versus excipiuntur novem, novem vcro undecim versibus. Contra binorum versuum ordo interrumpitur apte uno v. 385, quem rursus duo sequuntur, ita ut transitionis loco esse po-

++++++

+

2 2 2 1 2 7. 1 4. (vv. 375situs videatur. Totius enirn colloquii ratio haec est: 4
il98.) Recte Keckius I. I. cum his vv. 968-990 confert eosque simili ratione restituendos esse censet.
Nam cum verba QV't:Wf vfle£~H)I 'fOVf vflel,OY'fat; XeEWY non habeant, quo referantur, unum versmn ex-
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cidisse statuamus oportet.

Quae si ita sunt et verba X(!E'rddov

rae -

+ +

+

marov iXyyslov Mercurio tribu10. i.

enda, hanc habemus colloquii formam: 2~+ 2 + 2 + 2
i
2
Restat denique, ut paucis exponamus, quomodo Aeschylus stichomythias cum praecedentibus et
sequentihus diverbii partibus plerumque conjunxerit.

Jam ex iis, quae supra de ips is versibus alternis

eorumque responsione -disputavi, hoc non sine arte fieri facile potest perspici, sed pluribus hanc quaestionem persequar. Nonnullis quidem locis inter illas diverbii partes nihil invenies, quod transitionis loc()

positu~ pu\es, ita ut stichomythiae orationes, itemque orationes stichomythias statim excipiant, nihilo secius caveas, ne hoc in curiae vertas poetae p rae ceteris symmetriae q. v. studioso atque diligenti. Videmus enim hanc abruptam dicendi rationem commode adhibitam, ubi homines terrore vel gaudio excitati
colloquuntur. Conf. Prom. v. 932, Ag. vv. 516, 898, Eum. vv. 736-879, Septem 1(}24. Neq:ue recte
Hermannum Suppl. v. 437: ~ xae'l:a VE~XOV~ wiio' ~roo naeo~XOf-~>a~ choro attribuisse censeo atque scripsisse: ~ xae1/ avo~xw~ 1:ovo' lyw rcaeo~xof-~>at; nam bene haec verba regi tergiversanti congruunt et
schol. explicatione comprobantur: xa~ wiiw nou;w ~wro~ liuo[~>a£ 1:ov vsf.xov; -3-sor; V7r1Jf!E'l'WV. Duo
autem versus stichomythiae praecedentes raro reperiuntur (Suppl. vv. 318 s,, Choeph . vv. 159 s., 208s.),
itemque tres (Eum. vv. 197 s, 407 s.,

566

s., Suppl. v. 190 s.). Frequentius vero quattuor occurrunt

versus (Prom. vv. 244 s., 509 s., 610 s,, Ag. vv. 249 s,, 1157 s, 1201 s., 125! s., Suppl. vv. 884: s.,
876 s. (?).

Praeterea multae stichomythiae eodem versuum numero, quo incipiunt, etiam conduduntur
(Suppl. vv. 280 s, 876 s. (?), Prom. vv. 244 s., 375 s., 610 s., Ag. vv. 1634 s., Choeph. vv. 15 9 5 •,
480 s.). Similiter Pers. vv. 225 s. sex versus stichomythiam incipiunt, tres yero concludunt. Neque
6•
vero sermonis gravitas valde eo imminuitur, quod idem vel similis versuum numerus iteratur (6
Pers. vv. 704 s.; 4

+

+ 4, Prom. vv.

+

509 s.; 4

+ 2, Prom. vv. 610 s.; Suppl. vv. 884 s.; 3 + 3, Eum.

++ ++

vv. 572 s.; 2
2, Suppl. vv. 278 s.; 3
3
3. 1
2
2 Pers. vv. 788 s.). Hac igitur ratione
etsi loquendi vices nonnihil variantur, tamen ejus~odi ~ermones vix ad vividam Sophoclis elegantiam
accedere facile apparet.
Paucis omissis haec fere sunt, quae olim ad stichomythias adnotavi, priusquam orationes ipsas
sum aggressus .

S~bttlna~llri.,hten

\~

.

tiber das

Bngenhagenscbe Gymnasium
won Ostet•n 1883 bis dahin 1864.

I. f r

~

r p l a n.

Prbna. Ordinarius: Geier.
Religion 2 St.

Glaubensleht·e.

Cursus zweijahrig.
Repetition des ftiihern Pensums.

(Sommer und Winter.)

Tauscher.
Deutsch 3 St. Litteraturgcschichte, von Opitz bis Klopstoc~ (S.) , Fortsetzung his Schiller
(W.) Formale Logik. Freie Vortrllge u. schriftlichc Aufsatze. Zu letzleren wurden folgende Themala gegeben:
t) Zerbrich den Kopf dir nicht zu sehr, zerbrich den Willen, das ist mehr. 2) Gedankengang
des Schillerschen Gedichtes: ,die Ideate". 3) W oher kommL es, dass aus den poetischen Be·
strebungen det· Deutschen im 17. Jahrhundcrt nur wenige gute Leistungen hervorging-en? 4) Das
Leben der alten Deutschen, nach der Germania des Tacitus geschildert. 5) a) Soll'n dich die
Doblen nicbt umschrein, musst du nicht Knopf auf dem Kirchthurm sein. b) Kein fcsteres Nar ·
renseil als Eitelkeit. c) Des Menschen Seele gleichet denL Wasser (nach GOthes ,Gesang dcr
Geister iiber den Wassern"). d) Ueber die aurea mediocrilas. 6) a) Was Iehrt Lessing in c!er
Dramaturgic von den · drei Einheiten? b) Welche Vorziige ha t die Poesie vor der bildenden
Kunst und 1iiese vor jener? (nach Lessings Laocoon). 7) Mit welchem Rechte setzt man den Anfang der neuern Geschichte in den Beginn des 1.6. Jahrhunderts? (Klassenarl>eit). 8) Klopstock
der Morgenstern der neuern dcutschcn Poesie. (Abiturienten-Thema). Tauscher.
Lateinisch 8 St. Tacitus: Germania und Annales I, 55-71. H, 5-26. (S_) Cicero: de
oratore lib. I. (W.) 3 St. Horatius lib. III-IV, Epoden (mit Auswahl), Carmen saeculare u. Episteln
I, t - 9. cS. u. W.) 2 St. Von Zeit zu Zeit Controlc der Privatlectiire in allen Stunden. Extemporalia 1 St. Uebungen im mi.indl. Ausdruck 1 St. :&Ietrische Ucbungen und Correctur der Exercitia,
ExteD)poralia untl Aursiitze 1 St. Zu Ietzteren wurdcn folgende 'fhemata gegeben:
1) Qui 'fit, ut magis teneatur animus ct suavius deliniatur in Homeri quam in Virgilii carminihui
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legendis? 2) Romanos Cannensi calamitate acccpta maiores animos habuisse, quam unquam rebus
secundis , rectene dixerit Cicero (de oft'. III, 11)? -

3) Quo iure Horatius (Carro. lib. IU, i init.)

,Carmina non [Jrius audita Musarum sacerdotem sese virginibus puerisque cantare" dixerit? -

4)

Quid valeat Taciteum illud (Germ. 37, 3.): ,Tam diu G~rmania vincitur"?- 5) M. Tullium Ciceronero quum de civium salute tum de artibus et litteris Romanorum optime meritum esse exponatur. -

6) Poetae finitimus orator ( cf. Cic. de orat. I, 16.) -

an aratores? -

7) Utri reipublicae utiliores, oratores

8) Quaenam potissimum in Graecis admirabilia sunt ? ~Abiturienten-Thema).- 9)

Ad veterum Graecorum historiam cognoscendam et intelligendam quae rerum partitio optime institui posse videatur? Geier.
Griechisch 6 St. Homer: llias Xlll-XVU 2 St. Sophocles : Antigone 1 St. (S. und W.)
Grammatik und Correctur der Exercitia und Extemporalia, 1 St. Von Zeit zu Zeit Controle der Privatlectiire in allen Stunden.

Geier.

Bred ow.
Franzosisch 2 St.

Grammatik: Wiederholung der wichtigsten Kapitel nach PlOtz Th. II.

L'Avare, par Moliere.

Plato: Apotog·ia Socratis (W.) 2 St.

L e c t ii r e : Michaud, His to ire de la premiere croisade l Goebel Vol. Ill)

Exercitia und Extemporalia.
(S.)

Thucydides lib. I (S.).

(W.)

Friedemann.

Hebrai sch 2 St. Gramm at ik: Repetition der sammtl. Verba. (S.) Die Lehre vom Nomen,
den Zahlwortern, Praepositionen u s. w.

(W.)

Die wichtigsten Regeln der Syntax (S. u. W.) Lee- .

Hire: Gesenius Lesebuch p. 21-23; 26-34 (S.). p. 34-44 u. Ps. 19 u. 29. (W.) Schulz (jun.).
Ges chichte u. Geographic 3 St. Deutsche Geschichte von der Reformation his auf die
Freiheit~kriege (S.). Repetition der brandenburgischen Geschichte u. Geographic Deutschlands u. Preussens 2 St.

(W.) Tauscher.

Repetition der griechischen und romischen Geschichte und Geographie

1 St. (W. ) Geier.
Math em at i k 4 St. Co m b i nations I e h r e, W ahrscheinlichkeitsrechnung, binomischer Satz,
Theorie der Gleichungen, Maxima und Minima - Repetition und Erweiterung der Planimetrie und
Trigonometrie.- Aufgaben aus den verschiedenen Theilen der Mathematik. (S. u. W.) Quidde.
Phy s ik 2 St.

Akustik (S.) Optik lW.)

Quidde.

Secunda. Ordinarius : Vogel.

(W.)

Re ligion 2 St.
Ta u scher.

Cursus zweijahl:ig.
Neute~tamentliche Bibelkunde: Romerbrief (S.), das Evangelium Johannis

Deutsch 2 St. Poetik: lyrische Poesie (S.), dramatische Poesie (W.) Mi.indliche Vortrage
und schriftl. Aufsat·ze (S . u. W .) ,Zu letzteren wurden folgende Themata gegeben:
l ) Der Ausmarsch unserer Garnison am 19. Februar 1863. 2 J Anlage und Gedankengang der
· he Fest". 3) D1e
· Elemente hassen das Geb!ld
· der Mensche nSchillerschen Hymn e , das e1eus1sc
hand: 4) a) Meine Ferienreise. b) Der Entwickelungsgang menschlicher Cultur, nach Schillers
Spaz1ergang. c) Der 'fod des Palinurus, nach Virgil erziihlt. - 5) a) Darstellung der Betrachtung·en des Meisters in Schillers ,.Glocke" nach ihrem Zusammenhanie. b) Entwickeluog del
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Gedankenganges der Klopstockschen Ode ,der Zurcher See". 6) a) Der Gang des Aeneas iu
die Unterwelt, nach Virgil erziihlt. b) Wallensteins Lager, nach Schiller. - 7. a) Wilhelm Tell,
Characteristik nach Schiller. b) Die That Tells, vcrglichen mit der des Johann Parricida.- 8) Vergleichung des sittlichen Characters und der Thaten des alteren und jungercn Scipio. (1\lassenarbeil). 9 ) Warum erscheinen gerade die grlissten Manner der Geschichte 11ur selten als Haupthelden dramatischer Dichtungen? Tauscher.
Lateinisch 10 St. Livius lib. XXII. (S.) Cicero: Epislolae selectae (2 Monate), dann or.
p. Sestio (W.). 4 St. Virgilius: Aeneis lib. V- VIII (S. u. W.) 2 St. :Mii.ndliche Uebersetzungen aus
Siipfle und Sprechubungen (S. u. W.) 2 St. Von Zeit zu Zeit Controle der Privatlectilre. Metrische
Uebungen und Correctur der Extemporalia, Exercitia und Aufsiitze (S. u. W.) 2 St. Zu letzteren
·wurden folgende 'fhemata gcgeben:
1) a) Quam prudenter Cicero in oratione pto leg. Manil. habita Lucullnm ct Catulum tractaverit?
b) Q. Catulus (Hortensius) legem Maniliam dissuadet. -

2) a) Num recte dici po~sit, priroum li-

brum Odysseae omnibus partibus perfectum esse totius poematis prooemium '? b) Quibus rebui
Herodoti et Nepotis enarrationes vitae Milliadis differant '? - 3) a) Quibns de causis factum sit, ut
Samnites a Romanis vincerentur '? b) C. Pontius popularibus suis suadet, ut Palaepolitanis auxilio
veniant. c) Hcrennius dissuadet. 4) Enarralio (laudalio) vitae Q. Fabii l\faximi Rulliani (Klassenaufsatz). - 5) a) Laudes Barcarurn. b) Euelpides Atheniensis (a. 228 a. Chr.) civibus suadet,
ut Romanos propter merita ad sacra Eleusinia admittant. c) Agelaus Athen. dissuadet. - 6) a)
Comparetur partitio libri XI Odysseae cum sexti Aeneidis, inprimis in descriplione heroum. b)
Comparentur inter se Clisthenes Sicyonius et Atheniensis. - 7) a) Laudatio funebris Scipionis
Minoris. (habita fingitur a Q. Fabio Maximo Aemiliani filio). b) Quibus rebus differant inter se
Scipiones :&Jaior et Minor. -

8) a) Comparentur inter se C. Marius et L. Sulla. b) Quid interest

inter bellum ionicum et bellum a Graecis cum Xerxe gestum? Vogel.
Griechisch 6 St.

Plutarchus : Agis. Herodotus: lib. V. (S) Herodotus lib. VI. u. z.Th. VII,

Plutarchus : C!eomenes u. Gracchi (W.). 2 St. Homeri Odyss. lib. 1 - 6 (S. u. W.) 3 St. Grammatik
(Casuslehre, Praepos., Modi, Tempora) u. Correctur der Exercitia u. Extemporalia (S. u. W.) 1 St.
Yon Zeit zu Zeit Controle der Privatlecture. V o g e I.
Franzosisch 2 St. Grammatik: PlOtz Th. II. Lecl. 58-76_ Correctur der Exercitia
Extemporalia.

Lecture: Rollin, hommes illustres (Goebel Bnd. XVII.) (S.).

nevoises (W.) Friedemann.
Hebrais ch 2 St. Elementarlehre.
tnassigen Verba u. Verbalsuffixa.

(W.)

R~gulares Verb um u. Nominabuffix.

(S.). Die unregel-

Lecture aus Gesenius Lesebuche (S. u. W.)

Geschichte u. Geographic 3 St.

u.

Topfer, Nouvelles ge-

Tauscher.

Romische Geseh ichte (nebst Geogr. der betr. Under)

bis 201 a. Chr. (S.), bis 30 a. Chr. (ausfilhrlich), bis 476 p. Chr. (in kurzern Ueberblick). (W.) VogeL
Mathematik 4 St.

Fortsetzung der Planimetric.

(ileichungen ersten u. zweiten Grades mit einer
Physik 1 St.

u.

Constructionsaufgaben.

mehreren Unbekannten.

ElectriciUH (S.) Wiirmelebre (W.).

Ouidde.

(W.)

( S.) Arithmetik:
Qu idde,

(
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Ober-Tertia.
Religion 2 St.
Tauscher.
Deutsch 2 St.

Ordinarius: Bredow.

Cursus einjahrig.
Die Apostelgeschichte (S.). Das Leben Jesu nach den vier Evangelien (W.).
Lecture und Erklarung ausgewahlter Gedichte aus dem Lesebuche von Paul-

siek. Declamationsubungen, Satzlehre und Corrector der Aufsatze, zu welchen folgende Themata gegeben worden :
.
1) Wodurch ist der Kampf zwischen Caesar und Pompeius ausgebrochen? -

hat Gold im Munde. -

2) Morgenstund&
3) Schilderung des Friihlings nach Ovids Fasti (metrisch). - 4) Dil):

Fruhlingsfeier von Klopstock. - o) Wie kam es, dass Xenophon eine Feldherrnstelle ubernahm?:
(nach Xen. Anab. III, 1.). 6) Gedanken beim Anblick des Meeres. 7) Arion vo11 Ovid,
Tieck und Schlegel. - 8) Wer ist mein Liebling in der Geschichte? - 9) Gedanken beim Anblick von Auswanderern. - 10) Das alte und das neue Rom (nach Ovid Fast I, '197 sqq.), rne-

H) Anstandig , schicklich, sittsam, bescheiden, ehrbar. - ·12) Xenophon und die zuriickkehrenden Griechen in Byzantium (nach Xenoph. Anab. VII, 1). - 13) Beschreibung des
Weihnachtsfestes. - 14) Findr.n, erfinden, entdecken. - B redow.
trisch. -

Lateinisch 10 St. Caesar de h. civ. lib. I-III (S .) Cicero pro Arch, poet. (W.) 4 St. Ovid :
Fasti (mit Auswahl) (S. u. W.) 2 St. Grammatik (Syntax bis zu Ende), miindliches Uclbersetzen aus
Siipfle's Aufgaben Th. H Abtheilung 1., Corrector der Exercitia und Extemporalia.
lehre und metrische Uebungen. 1 St. Bredow.

3 St.

Quantitats-

Griechisch 6 St. Xenophon: Anab. lib. llf. VI u. VII. Homer: Od. lib. II. 4 St. Grammatik: Wiederholung der friiheren Pensa, Einiibung· sammtlicher unregelmassiger Verba und einzelner
Regeln aus der Syntax im Anschluss an die Lecture und die scltriftlichen Arbeiten. Homerische Formenlehre und Corrector der Exercitia und Extemporalia. 2 St. .8 redow.
Franzosisch 3 St. Grammatik: Ploetz Th. If, Lect. 2!-60. Lecture: Meist historiscbe
Abschnitte aus ,Lectures choisies von Ploetz, dann Berquin, le bon coeur, drame. Corrl'ctur der Exercitia und Extemporalien. Friedemann.
Geschichtc un d Geograpltie 4 St. Geographic voa Deutschland. ·Deutsche Geschichte.
von Anfang his au,f Karl den Gr. (S.) Fortsetzung der deutschen Geschichte bis zum Interregnum (W.).
Tauscher.

~la thematik 3 St. Niedere Arithmetik bis zu den Gleichungen (S.). Planimetrie: Aehnlich-·
keitssatze, Flachenberechnung. 0 u i d de.

'Uuter-Tei·tia. Ordinarius: Kalmus.
Cursus einjahriO",
Religion (combinirt mit Ober-Tertia).
"
Deutsch 2 St. Lectiire und Erklarung von Gedichten namentlich Balla den a us dem Paulsiek'schen Lesebuche Decl
t"
ub
.
'
. .
c · t. n
'
ama Ions- e ungen. Grammahk: Lehre von der DeclinatiOn und onJuga 10 •
Satzlehre (Unterschied des d eu tschen und 1at. satzbaues) und Correctur der schnftl.
· Au fsatze,
z u denen folgende Themata gegeben worden :

=
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Ausfiihrung einer Fabel (die Affen). - 2) Hannibal erzahlt dem Antioch us den Verlauf der
Schlacht von Zama. - 3) Das Singethal. - 4-7) Der Kampf mit dent Drachen. (Nach der
Zeitfolge erzahlt). - 8) Caesars erste Landung in Britannien. - 9) Preis der Tanne. (Dispos.
g~geben). 10) Gefangennehmung von fiinf Maurenkonigen. (Nach Herders Cid.). - U) Uebersetzung von Caes. b. g. VI, Cap. 1-3 (incl.) - 1.2) Der Pilgrim von St. Just. (Versuch in
deutschen Hexametern). - 13) Ich freue mich auf den Winter. (Disposition gegeben). - 14
- f5) Der Ueberfall des Romischen Lagers durch die Sygambrer. (Nach Caes. b. g. VI, c. 35
-40). Kalmus.
Lateinisch 10 St. · Caesar de b. g. lib. IV-V (S.). VI- VII (W.) 3 St. Ovid: Metarnorphosen (Ausgewiihlte Stucke aus lib. VIII-XI nach Siebclis) (S. u. W.) 2 St. Grammatik: Repetition
der Casuslehre und die sonstigen wichtigsten syntaktischen Regeln; miindl. Uebersetzungen in's Lateinische; Correctur dcr Exercitia und Extemporalia (S. u. W.) 4 St. Prosodie und metrische Uebungen .
1 St. K a I m us.
Griechisc h 6 St. Xenophon: Anab. lib. I (S.,) lib II (W.). 3 St. Grammatik: Repetition
des Pens urns der friiheren 1([., Verba auf ,ut, die gebriiuchlichsten Verba anornala, aie wichtigsten
syntaktischen Regeln und Correctur der Exercitia und Extemporalia. (S. u. W). 3 St. Kalmus.
Franzosisch 3 St. Grarnmatik: PlOtz Lect. 1-1.2 (S.) Lect. 13- 24 (W.) Lecture : pieces choisies aus PlOtz (S. u. W.) Schriflliche Uebungea. (S. u. W.) Vogel.
Geschichte u. Geographic (combinirt mit Ober-Tertia).
Mathematik 3 St. Planimetric: Die Lehre vorn Kreise (S.) Niedere Arithmetik (W. ) Quidde.
1)

quarta. Ordinarius : Dr. S c h u I z.
Cursus einji:ihrig.
Religion 2 St. Lecture der geschichtlichen Bucher des A. T. mit Hi nzufiigung der ni.ithigen
Wort- und Sacherkliirung. Repetition der in den friihern Klassen gelernten 16 Kirchenlieder. Dazu
sind 8 neue gelernt worden. (S. u. W.) Dr. Schulz.
Deutsch .2 St. Grammatik: Regeln aus der Formen- und Satzlehre, Uebungen im Declarniren
und freien Sprechen. Correctur der Dictate und Aufsatze. Dr. Schulz.
La t ei n is ch 10 St. Gramritatik : Casuslehre, Gebrauch der Adjectiva, Zahlwi.irter u. Pronornina.
Daneben Repetition der friihern Pen sa der Formlehre (S. u. W.) 3 St. Cornelius Nepos: Eumenes,
Phocion, Timoleon, De regibus, Hamilcar, Hannibal, Cato (S. u. W.) 4 St. 1\iiindliche Uebersetzungen
aus Siipfle (Th. I,) Correctur der wi.ichentlichen Extemporalia und vierzehntagigen Exercitia (S. u. W.)
3 St. Dr. Schulz.
G r i e chis c h 6 St. Forrnenlehre his zu den Verbis liquid is (incl.). Lecture aus Jacobs Lesebuch §. 1-9 u. einige ausgewahlte Stucke. Vocabellernen aus Todt's Vocabulariurn Tll, I u. d'16
gesperrt gedruckten Vocabeln aus Th. II. Correctur der wi:ichentlichen Ex:ercitia od E t
·
er x ernpora1·1a.
(S. u. W.) Sudhaus.
Franzosisch 2 St. PlOtz Cursus I. Lect. 60 bis zu Er1de. c
orrectur der wi:ichentlichen
E:Xercitia oder Extemporalia (S. u. W.). Quidde.
Geogr<Jphie u. Geschich t e 3 St.

Gesch ichte Grieche nbnds bis nach Alexanders des Gr.
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'.fod, nebst der Geographic Altgriechenlands. (S.). Romische Geschichte nebst Geographic Altitaliens (W.)
Sudhaus.
Mathe mat i k u, R e c h n en 3 St. Allgemeine Begriffe, von den Winkeln, den Parallel en,
dem Dreiecke u. den Parallelogrammen (S. u. W,) 2 St. Einfache und zusammengesetzte Verhaltnissrechnuug, Zinsrechnung, Gesellschaftsrechnung. (S. u. W.) 1 St. Quidde.
Zeichne n 2 St. Uebungen nach g·rosseren Vorlagen mit Verbindung der Lehre von Licht u.
Schatten : Kopfe, Thier-, Landschafts- u. Blumenzeichnen. Ausftihrung in Blei und Kreide. Erklarung
der Linialperspective beirn Zeichnen nach der Natur mit Anwendung des Maassstabes (S. u. W.) Laabs.

Quinta. Ordinarius Fried em ann,
Cursus einjahrig.
Religion 3 St. Bibl. Geschichte des N. T. (nach Z a h n) von der Auferstehung des Herrn
bis zu Ende (S.); von Anfang bis zur Auferstehung. (W.) 8 IGrchenlieder '~urden gelernt, 8 repetirt
wochentlich 1 Spruch; die drei erst en Hauptslucke. (S. u. W.) Dr. Schulz.
D eu ts. ch 2 St. Lesen und Besprechen, zum Theil Wiedererzii.hlen verschiedener Abschnitte
aus dem Lesebuche. Das Wesentliche aus der Satzlehre durch Beispiele erlautert und gelegentlich
mit dr.m Lateinischen verglichen. Auserlesene Gedichte wurden erklii.rt, memorirt und vorgetragen.
Schriftliche Nacherzahlun g u. orthographische Dictate (S. u. W.) Friedem ann.
Lateinis ch 10 St. Grammatik: Wiederholung· des Pensums der friihern Kl. Erlernung sammtlicher verba anomala (nach Putsche), Einubung der fii.r diese KI. wicht.igsten syntaktischen Regeln
(nach SchOnborn). - LectUre: SchOnborn Curs. ll: Fabeln;· Anecdoten, geschichtliche Erzahlungen
mit Auswahl. - Wochentlich wurde ein Extemporalc oder ein Exercitium corrigirt. (S. und W.)
Friedemann.
Franzosisch 3 St. PlOtz Curs I, Th. II, Lect. i-60 (incl.) Wochentlich ein Extemporale
(S. u, W.). Kalmu s.
Geo g rap hie 2 St. (S.) 3 St. (W.) Repetition des Cursus der friihern Klasse; sodann Geographic von Deutschland. (S. u. W.) Schulz sen.
'
Rechnen 3 St.
gen. Q uidde.

Die Bruchrt>chnung und Regeldetri in mundlichen und schriftlichen Uebun·

Nat u r k u n d e 2 St. (S.) 1 St. (W.) Uebung irn Pflanzenbeschreiben (S.).
ken, Radiaten, Polypen, Infusionsthierchen (W.) Schulz sen.
Schreibe n 3 St.
Schulz sen.

Von den Mollus-

Uebung im Schreibcn nach deutschen und lateinischen Vorschriften.

Z e ichn en 2 St. Umrisse gerader, auch krummliniger Figuren; leichte Landschaften mit
Schattirung, sowie KoiJfe, Blumen- und Fruchtstiicke. Ausfiihrung in Blei, auch Kreide. Laa bs.

Sexta. Ordinarius: Sud h au s.
Cursus einjahrig.
Religion 3 St. Biblische Geschichte des A. T. (nach Zahn). Einpriigen von Liedern. Sprii~
chen und den 2 ersten Hauptstti.cken. (S u W' D s h 1
• • .,
r. c u z.
Deuts c h 3 St. Leseti.bungen (aus Wetzel) , orlhographische Uebungen, die Satzlehre, Haupt-
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satz11rten n. lnterpunclion; von Zeit zu Zeif Declamation von Gedichten u. Corrcctur der wochentliche11
Dictate oder schriftlichen Nacherziihlungen. (S. u. W.) Sudhaus.
Lateinisch 9 St. Eini.ibung der Formenlehre bis zu den unregelmassigen Verbis nach
Putsche's Gramm. in Anschluss an Sch6nborns Lesebuch Curs. I. Memorirt wurden aus Bonnell's Vocahulariunt ausgewahlte Substantiva, Adject. und Verba prim, Corrigirt wurde wuehentlich ein Exerc.
oder Extemp. {S. u. W.) Sudhaus.
Geographic 2 St. (S,), 3 St. (W,) Europa, Asien, Afrika, America und Australien (nach
Daniels Leitfaden) . S c h u I z sen.
R e c h n en 4 St. Die vier Species in benannten Zahlen; Resolution, Reduction u. Recreldetri
"'
in Aufgaben mit ganzen Zahlen in mtindlicher u. schriftlicher Uebung. (S. u. W.) S c h u I z. sen.
Naturkund e 2 St. (S.) 1 St. (W.) Uebung im Beschreiben einzelner Pflanzen. Allgemeine
Uebersicht der Vogel. (W.) Sch ulz sen.
Schreiben 3 St. Uebung in deutscher und lateinischer Schrift (S. u. W.) Schulz sen,
Z ei ch n en 2 St. Erklarung und Uebung- der einfachsten Grundbestandthei!e der Formen: Linien, Winkel und Figuren. Zeichnen einfacher Gegenstande der Natur nach Vorzeichnungen an der
Wandtafel. Zeichnen nach Vorlagen, (S. u. W.). Laabs.

Am Gesan~ und Turu-Unterricllt ist jedcr theilzunchmen verpflichtet, sofern
er nicht wegen ganzlicher oder zeitweiliger Unfahigkeit oder aus Gesundheitsriicksicht.en auf Grund
arztlicher Bescheinigung dispensirt ist. Aile Sanger sind in 4 Klassenstufen getheilt. Lehrer
aller Klassen ist der l\fusikdirector G esc h.
1) Vorklasse I (2 St.) Gehor- und Stimmbildungs\ibungen; einstimmige Lieder u. Chorale wurden nach dem GehOr eingeiibt.
2) Sexta 2 St, Notenkenntniss, Tact, Scala, Accordc nnd Intervalle. Elemente der Rhythrnik u.
Melodik. Die Dur-'fonleiter in 3 Versetzungen. Zweislimmige Lieder u. einstimrnige Chorale.
3) Quinta und Quarta (2 St.) Erweitertc Notenkenntniss. Die Dur-Tonleiter in ·12 Versetzungen.
Zwei- nnd dreistimmige Lieder und einstimrnige Chorale.
4) Tertia, Secunda und Prima (1 St.) Die Moll-'fonleiter in 12 Versetzungen. Das System der
'fonarten. MannerchOre.
Von Sexta ab sind die besten Gesallgsc ttiler a!ler Klassen wochentlich in einer Chorstunde
unt rnehrstimmi<re
ChorUle, Chore, Motetten, Psalmen, Can taten etc. zu iiben •
vereiniot
:;:, '
0
Der Turn- Unterrich t findet in den Sornmermonaten unler Leitung des Turn-Lehrers
N,icol as zweimal wochenllich an den freien Nachmittagen auf dem im nahen Konigshain schun gelegenen 'furnplatze statt. Die Vorturner benutzlen Di e ter's Merkb\ichlcin, welches nach Eisele n' 5
Turntafeln bearbeitet ist.

Der Lehrplan der Vorbereitungsschule ist im wesentlichen derselbe geblieben wie iDI
vorigen Schuljahr.
Die tag 1i chen Morgen and a c h ten hielten im Laufe des Schuljahres folgende Mitglieder
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des Lehrer-Collegiums: Geier, Tauscher, Friedemann, (S.) Bredow, Schulz jun., Kalmus,
Vogel und Sudhaus (W.)
Die Vortrage bei den am Schlusse jeder Schulwoche, Sonnabends 12 Uhr, stattfindenden Andachten hielten Geier, Tauscher, Friedemann, Bredow, Vogel, Schulz jun., Kalmus und Sudhaus.

verzeichniss der eingeffihrten Lehrbficher.
1) Religion in Vl - V Zahn, biblische Ges chichten, in VI-Ill Luthers kleiner Katechismus
von Jaspis. (A.us~. B.). - 2) De u t s c h in Vi -III. Die Lesebilcher von Hopf u. Paulsiek. - 3) L ateinisch in VI SchOnborn, Lesebuch Curs. I, in VI-V dasselbe Curs. H, in VI - IV Boanell, Vocabularium , in VI-11 Putsche, Grammatik, in Ill- II Siipfle's Aufgaben zum Uebersetzen ins Lateinische,
in Il-l Bergers Stilistik. - 4) Griechisch in IV Jacobs Lesebuch und Tod's Vocabularium, IV-U

5) Hcbraisch in II-I Gesenius, Grammatik
6) Franz osis c h in V- VI PlOtz, Lehrhuch Curs. I, in III- I dasselhe Curs. II u•

Buttmann, Grammatik, in lH Franke, Uebungsbuch. und Lesebuch. -

. lectures choisies, in II Mager, Franzosisches Lesebuch Bd. Il. - 7) :M. at hem at i k in VI- III die
Lehrbiicher von Kambly; in II-I ausserdem Vegas Logar-Tafeln. - 8) Geographic in VI-V Daniel, Leitfaden, in lV -II Daniel, Lehrbuch. - 9) Gesch i chte in lV Dittmar, Leitfaden, in Hl-l Dittmar, Lehrbuch, in 1H Hahn, Leitfaden der Brandenb.-Pr. Geschichte.

Ferlenordnung u. Verzeichniss sammtlicher freigegebencr Tage lm
Laure des Schuljahres.
Oster-Ferien: Dienstag den 31. Ma.rz Nachmittags bis Dienstag den 14. April Vorm. 8 Uhr.
- Mittwoch den 29. April Busstag. - Donnerstag den 14. Mai Himmelfahrtsfest.- Pfingst-Ferien :
Freitag den 22. Mai Nachmittags his Donnerstag den 28. l\'lai Vormittags 8 Uhr. - So m me rf e rie n :
Mittwoch den 8. J uli Mit tags his flonnerstag den 6. August Vormiltags 8 Uhr. - Michaeli s - Fe ri en:
Freitag den 25. September Nachrnittags his Dienstag den 6. October Vormittags 8 Uhr. -

Sonnabend

den 17. October Yorfeie1· des funfzigjahr. Gedenlitags der Scblacht bei Leipzig. - Dienstag den 20.
October Wahltag. - Dienstag den 3. November Schulfeier der Gadebusch'schen Biichervertheilung. W eihnachtsfe n · en: D.1enstag den 2 2. December bis Dienstag den 5. Januar 1864 8 Uhr.

II. ~rl)rtr1 unll lJrrtl)tilung ·~rr ~rl)rfiidJrr

-

-

Lehrer.

Dr. Geier,

-

Director,
Ordinarius von I.

I

I.

8 Latein.

I

I

II.

lila.

Illb.

untrr birftlbtn.

V orklasse. J Stony orkl.I. ~ Jdenzahl.

i

4 Griech. 1
1Gesch.(W)'

2 Gesang.
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lll. IJeror~nungen brr norgefe~trn ;Je~or~en.
d. d. 10. April 1863. Genehmigung des eingereichten Lectionsplans f. d. neue Schuljahr u.
zugleich der Einfiihrung der deutschen Lesebticher von Ho pf u. Pauls i e k und der mathematischen
Lehrbiicher von Kam bI y.
d. d. 14. April. Das Konig!. Pr.-Sch.-Coll. macht auf den von Professor Scholl zu Breslau
herausrrerrebenen
,Leitfaden zum crsten al!rremeinen
Elemcntar-Unterricht im freien Handzeichnen"
0 0
0
I

empfehlend aufmerksam.
d. d. 27. M a i. l\Iittheilung einer Bekanntmachung des Konig!. Ministeriums der geistl. etc.
Angelegenheiten, betreffend die Eroffnung cines neuen sechsmonatlichen Cur sus fi.ir Civil- Eleven

/

in der Konig!. Central-Turn-Anstalt.
d. d. 7. Juni. Das Konigl. Pr.-Sch.-Coll. empfiehlt unter Mittheilung des betreffenden Schreibens des Konig!. GeneralcCommandos des II. Armee-Corps v. 8. Mai cr., u. des Konigl Ober-Priisidiums
von Pommern vom 18 ..Mai cr., bei der Ausstellung der Befiihigungszeugnisse zum einjahrigen freiwiligen l\'lilitairdienste mit der erforderlich e n Strenge zu verfahrcn.
d. d. 10. August. Das I{Onigl. Pr.-Sch.-Coll. veranlasst die Directoren, behufs der Berathung
ftir die auf die Pfingstwoche des Jahres 1864 anberaumte zweite Versammlung dcr pommerschen
Gymnasia!- und Realschul-Directoren, zuniichst mit den Lehrer-Collegien den Vorschlag zu besprechen,
,dass in Prima denjenigen Schiilern, welche am heLraischen Unterricht Theil nehmen und sich anheischig machen, in der Lecli.ire griechischer uud Iateinischer Schriftsteller, sowie im schriftlichen und
mi.indlichen Gebrauch der lateinischen Sprache, tiber das Maas des gewohniglich Geleisteten hinauszugehen, gestattet wcrde, am Unterricht in der Mathematik und Physik, nachdem sie bei eincr Yersetzungspriifung darin die Kenntnissc eines guten Secundaners nachgewiesen, nicht ferner Theil zu nehmcn. Die dadurch gewonnenen Lehrstunden und die eriibrigte Arbeitszeit sollen der classischen Philologie, zum
Theil auch dem Studium der heiligen Schrift ZU Gute kommen; die Zahl der wochentl. Lehrstunden
fi.ir die Mathematik aber, wenn nicht schon in Quarta, so doch in Tertia auf 4, die fur die Physik in
Secunda auf 2 erbbht werden."
d. d. 19. August. Das l(Onigl. Pr.-Sch.-Coll. theilt einen Ministerial-Erlass mit, nach welchem
uie bisherig~n Berechtigungen der hohern Schulen dahin modificirt werden, dass jetzt
1) Post-Eleven nur auf Grund eines Maturitats-Zeugnisses an einem Gymnasiu m oder eiuer Realschule erster Ordn unrr
"''
2) Pos.t-Expedienten-Anwarter
nur nach minde~tens einji\hrigem Bcsuch der Secunda eines Gymnasmms oder einer Realschule erster Ordnung· in allen Lehrgege nstiinden, oder nach mindestens
einjahrirrem
.
.
Realschule zweiter Ordnung i 11 all e 11 L e h r g e g en..
"' Be suel1e der p rnna
emer
stand en ' oder auf Grun d des Ab gangszeugmsses
.
. von einer hohern Btirrrerschulc,
dcr Re1fe
3) Post-Expeditions-Geh u.. lfen nur be1. nachg·eWiesener
.
.
Reife fur die Secunda eines"' GymnasiUms
oder einer Realschule erst,.
d .
.
.
et o e1 zwmter 0 ranung, angenommen werden.
d. d. 30. Sept. Das Konirrl
· Mm1stenal-Verordnung
· ·
·
· h.111
"' · Pr ·-Sch.- CoII · th e1·1t eme
dass kiinftw
die mit den Gymnasien oder Realschulen
verbundenen
Yor sc hulkl assen sic
· h au f den ' a11 gememen
·
"Ele ..
.
·
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·mentarunterricht zu beschranken u. fremde Sprachen von ilwem Lehrplan

au~zuschlies~e11

haben , zur

Kcnntnissnahme und Nachachtung mit.
d. d. 2. 0 c to be r, Verfiigung des l{onigl. Pr.-Sch.-Coll., betreffend die Bethatigung· politischer ·
Ansichten von Seiten der Beamten, imbesondere bei den Wahlen. Der Herr Minister der geistlichen pp.
Angelegenheiten erkHirt in einem Erlnss vom 30. Sept., dass die in der Allerhochsten Ordre vom 7.
April und in dem Erlass des Herr 1 :Ministers des lllnern vom 24. Sept. darall gekniipften weiterCJt Betrachtungen selhstverstandlich auch auf die iitfentlich angestcliten Lehrer al ler Grade ihre ,·olle Anwcndung fan den. Der Director wird aufgefo1 dert, die in den betreffenden Erlas:sen enlhaltenen Mahnuugcn
sowohl selbst zu beachten, als auch allen ihm untergeordneten Lehrcrn und Beamlen unverziiglich mitzutheilen. Jeder derselbea hat die l(enntni~snahme , .Oil tlem Inhalte der betr. Verfiig11ng- durch seine
Unterschrift zu bezeug-en.
d. d. 31. 0 c to be r. Das l{onigl. P•·.-Sch.-Coll. lassl dell Directoreu der hohern Lehranstalten
seines Ressorts je ein Exemplar des ,;on dem Herrn Minister der g·eistlichen pp. Angelegenheiten unter d. 2. Oct. festgese.tzten neuen Reglemenls fi.ir den U n terri c h t i m Z e i c h n en zur l(enntnissnahme
und Nachachtung zugeheri.
d. d. 4. Jan ua r '1864. Das Konig!. Pr.-Sch.-Coll. weist den Director untl aile ihm unterg-eordnete Beamten an, etwaigen Requisitionen der Unlersuchungs-Commission des Hauses der Abgeordneten, welcher Art dieselben aucJl sein mi:igen , selbssli:indig )wine weitere Folge zu geben, vielmehr
die einO"ehenden Requisitionen an die vorgesetzte IW nigl. Sehorde einzureichen.
"' d. d. 5. Jan u a r 1864. Benachrichtigung, dass der Herr Minister der geistlichen etc. Angelegenheiten in der bisherigen Zusammensetzung der Ki:inigl. wisscnschaftl. Prtifungs-Commission zu
Greifswald auf das Jahr 1864 keine Veranderung besch!ossen hat.
d. d. 22. Januar 1864. Das Konig!. Pr.-Sc.h.Coll. bestimmt zu weitern Geg-enstiinden der
Beralhung auf der diesjlihrigen Directoren-Conferenz: '1) den Unterricht im Franzosischen an den
Gynmasien und Realschulen in seiner Ausdehnung, Behandlung und seinen Erfolgen; 2) die an den
hOhern Schulen in Anwendung kommenden Sch';llstrafen. Die Directoren werden veranlasst, hieruber gutachtliche Berichte einzureichen.
d. d. 5. Januar 1864. Verfi.igung- des Konig]. Pr.-Sch -Collegiums, dass ki.inftig 245 Exemplare der bei den Gymnasien erscheinenden Programme jedesmal an das Pr.-Sch.-Coll. und ·! 67 an die
Geh. Reg·istratur des Konig!. Unterrichts-Ministeriums einzusenden sind.

1J'r~rtnittrl.
Fiir die Leh rer-B ibliothek, deren Verwaltuug Herr Ober-Lehrer Vogel mit dem UnterzeichReten besorgt, sind aus den etalsmassigen Mitteln angeschafft worden:
Wageners Staats-Lexicon (in seinen Fortsetzungen). Schmid's padagog. Encyclopaedie (in ihren
Fortsetzung-en). Neue Jahrbiicher von Fleckeisen und Dietsch, Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen von Hollenberg etc., Langbein s padagog. Archiv, Stiehl s Centralblatt (in ihrcn Fort~
setzungen). Leitfaden fllr den Betrieb einfacher Ordnungs- u. Freiubungen v. J. C. Lion. Jus-
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t u s Moser: Osnabrtir:kische Geschichte (3 llnde). Hoeck: Romische Geschichte vorn Verfall der
Republ. bis zur VollendLmg der Mouarchie unter Constantin. Gibbon: Geschichte des allrn. Sinkens und endlichen Untergangs des rom. Weltreiches (12 Bnde.). Vita Caroli Davidis llgenii.
Scrips. Kraft. Fr. Kohlraus ch: Erinnerungen aus meinem Leben. Cicero ed. Orelli Vol. IV.
Tacitus ed. Orelli Vol II. Horatius: Sermones ed. Kirchner. L eake: Topographie v. Athen.
An Mus i k a lien: Chorgesangschule von H. Bon i c lie.
An Zeichen-Vorlagcn: 3 Hef'te Landschaften, 3 Hefte Blumen, 1 Heft Figuren, 3perspectiv.
Landschaften, 2 Hefte Gegenstande fiir Bauhandwerker.
Fiir die Schiilor-Bibliothek sind folgende Werke angeschafft:
Geibel, Brunhild; Hebbel, die Nibelungen; Bischof Cyprian; H. v. Schwerin von G. v. Meyern ;
G. z. Putlitz, das Testament des gross en Kurfiirsten; Einhardi vita Caroli Magni; Scherenberg.
Liguy; Becker's Weltgeschicte, 8. Aufl. von A. Schmidt und E. Arndt; Simrock, Kerlingisches
Heldenbnch; A. Thieny, Attila und seine Naehfolger, deutsch von Burckhardt; Gerstacker, der
klcine Goldgraber; Gothe , Faust; Tschudi, das Thierlehen der Al[lenwelt; Masius, die Thierwelt ;
G. Schwab, die deutschen Volksblicher; Beitzke, Geschichte der deutschen Freiheitskriege; Telkampf,
die Franzosen in Deutschland; Eckstein, Aug. Herm. Francke; Wildenhahn, Paul Gerhardt; Hertzberg, die Asiatischen Feldztige Alexauders des Grossen; Grosse u. Otto, vor fiinfzig Jahre a; Eckstein, Jugendbibliothek des griech. u. deutschen Alterthums, 8 Bandchen ; Kreiher, die preussische
Expedition nach Ostasien; Putlitz, Waldemar.
An Geschenken sind der Leh r er - und Sehiiler - Bibliothek zugegangen:
1) Von den Konig!. vorgesetzten BehOrden: die Zeitschrift Philologus von E. v. Leutsch (Fortsetzung). Hesychius ed. Schmidt (Fortsetzung). Evangelische Schulordnungen von Vormbaum (zweiter
B&nd) und eine Anzahl von Schul- und Universitats-Programmen.
2) Von dem Director der Staats-Archive Herrn Geh. Ober-Archiv-Rath Dr. von Lancizolle :
Matrikeln und Verzeiclmisse der Pommerschen Ritterschaft vom XIV. his in das XIX. Jahrhuadert von
R, Klemp in und G. Kratz.
3) Von dem Herrn Herausgeber: Repertorium der Meteorologic von Dr. L. Friedr. Katnpt z
, (2 Hfle. Fortsetzung).
.

..
. 4 ) Von einem hiesigen Lese - Vereine (durch Herm Rector Ra ue) : Peter manns Mittheilungen
uber Wtchti"'e
·
f dem Gebtete
·
·
'=' neue s te E.
.. t schemungen
au
der Geographte.
Jahrgang 1862 u. 1863•
5) Von der Verlagsbnchhandlung (Ferdinand Hirt in Breslau): Samuel Schillings Grundriss der
Naturgeschichte D 1 (B G T
. .
H · ·· • eubner) Latetntsch-Deutsches Schulworterbuch. Von Fr. Ad. etm
• esg ·
chen. (1. Abtheilung,)
6) Von dem Primaner Anton Pa u l (bei seinem Abgange): Percival, iibers. von San-Marte.
7) Von dem Abit · t p 1 ·1·
·
11
..
urten en u tpp v. Btsmarck: Die Edda und das Testament des o<rrosse
Kurfursten.
8) Yon dem Ab't
·
A
1
Dr. A. Hagen.
- unenten · Fahl : Max von Bchenkendorf's Leben, Denken und Dichten , v.

Fiir aile diese Geschenke ..
· d G
sagen w1r en ebern unsern herz.lichsten Dank.
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V.

QC~ronik ~rr ~tt~alt.

Dienstag d. 14. April Vormittags 8 Uhr wurde das neue Schuljahr eroffnet. Nach dent
Morgengebete hielt der Directot· eine Ansprache, verlas die Schulgesetze und verpflichtete die neuaufgenomrnenen SchUler auf dieselben.
'
Mittwoch d. 10. Juni wurde Herr Ferdinand Adolph Gerhard Quidde, nachdern derselbe seit Ostern 1862 als wissenschaftl. Hilfslehrer und Probe-Candidat an dem hiesigen Gymnasium
beschaftigt, seit dem 1. April 1863 aber als vierter ordentlicher Gymnasiallehrer angestellt worden war,
vor dem versarnmelten Lehrer-Collegium v0n dem Director vereidigt.
Freitag d. 26. J u n i. Nachdem irn Laufc des Sommers die ubrigen Klassen unter Fiihrung
ihrer Herrn Ordinarien in den Nachmittagsstunden gemeinsame Spaziergiinge gemacht hatten, wurde
von den Primanern unter Leitung des Unterzeichneten, dem sich die Herren Lehrer Nicolas und
Q uidd e freundlichst anschlossen, das benachbarte Colberg mit seinem altehrwiirdigen Dome u. seiner
lieblichen Miinde u. Maikuhle besucht, wobei wir mit herzlichem Danke des gefalligen Entgegenkommens z,u gedenken haben, welches uns sowohl von Seiten des Herrn Gymnasialdirector Stier ::~Is des
Herrn Superintendent Men z zu Theil wurde.
Sonntag d. 20. September gingen Lehrer und Schuler gemcinsam zum Tische des Herrn.
Freitag d. 9. October wurde ein Schau-Turnen veranstaltet, welches, vom schonsten Wetter
begiinstigt, sich der allgemeinen Theilnahme auch von Seiten des hiesigen Publikums zu erfreuen
hatte. Fiir die Musik und den sonstigen Schmuck des Festes hatte das Gymnasial-Curatorium die Kosten auf Antrag des Unterzeichneten giitigst bewilligt.
Sonnabend d. 17. October fand in der mit Faltnen und Kranzen geschmiickten Aula des
Gymnasiums ' welche von einem zahlreichen Publikum gefiillt war, eine Vorfeier des . funfzio-]'iihriO'en
o.
0
Gedenktag·es der Leipziger Schlacht statt. Nachdem von der gesammten Festversammlung das Lied:
,Allein Gott in der Hoh' sei Ehr" gcsungen war, hielt der Prorector, Herr Licent. tht!OI. 'fa usc her
die Festrede, welche cine Schilderung der Schlacht bei Leipzig enthiclt und den W ahlspruch: , Mit
Gott fur Konig und Vaterlandil( der Jugend ans I-Ierz lcgtc. Hierauf wurden von dem Sangerchore des Gymnasiums mehrcre der Feicr des Tages angcrnessenc Lieder vorgetragen. Zum Schluss
stimmte die ganze Versammlung mit Begeisterung in das Preussenlied cin.
Sun n tag d. 18. 0 c to be r versamme!tcn sich Leh rer und Schiilcr im Schulhause, urn sich
von da in feierlichem Zuge zur Kirche zu begeben. Abcnds hatten die Schiiler das Gymnasialgebaude
gliinzend erleuchtet.
Dienstag d. 3. November feicrtc die Schule in hcrkommlicher Weise die jahrliche Vertheflung von Buchcrgeschenkcn aus dem Gadebusch'schen Legate. Die Festrcde hielt der Unterzeichnete
,tiber den Wcrth des classischen Altcrthums insbesondere fiir die Gym nasialbildung." Beschenkt wurden. folgende Schiiler:
Aus Prima: Julius Meinhold, Julius Lademac lt er, Ernst v. Braunschweig; aus Secunda: Erich 'f ismer, Karl Lemcke, Louis Napp, Paul Bunger; aus Ober-Tertia: Eduard
Greve, Friedrich Gollner, Gustav Kieckhaefer; aus Unter-Tcrtia: Hermann Stahl, Wilhelm
Ziegel, Paul Sprengcl, Oscar Muller ; aus Quarta: Bernhard Kuttner, Conrad Neumann;
4
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aus Quinta: Albert Deutsch, Herm. La~bs, Louis Willoweit, Herm.Kiilling, Wilhelm Haack;
aus Sexta: Paul Boeder, Otto Kieselbach, Hermann Keup, Moritz ' Lesser, Arthur Gebel;
aus Vorber.-Kl. 1: Max Gebel, Max Scheer, Otto Bergin, Arthur :Muller, Karl Reuter; aus
Vorber.-Kl. lla: Richard l\'ledcnwald, Emil Schultz, Heinrich Lehfeldt, Paul Nicolas; aus

•

Vorber.-KL lib: Georg Stark, Karl Kruger•
Sonnabend d. 5. Mar z 1864 fand unter dem Vorsitze des Konig!. Regierungs- und Provinzial-Schulrath Herrn Dr. Wehrmann die mundliche Abiturienten, Prtifung statt. Von den vier in der
nachfolgenden Tabelle niiher bezeichneten Ober-Primanern, welche sich zur Prufung gemeldet batten,
wurden zwei (Julius Meinhold und Julius Lademacher) von der miindlichcn Prufung
dis pen sirt, aile aber erhielten das Zeugniss der Reife.
Sonntag d. 13. l\Hi r z gingen Lehrer und confirmirte Schuler der Anstalt gemeinsam zum
Tische des Herrn.

~lnmnats-~ngdegtnb tit.
d. d. 30. J u n i 1863 ist bei dem hiesigen Gymnasial-Curatorium ein Schreiben des hochllibl•
.:Marienstifts-Curatoriums eingegangen, welches mit folgenden W orten anhebt: , Wir freuen uns, dem
Curatorium des Bugenhagenschen Gymnasiums hierdurch mittheilen zu konnen, dass der Herr Minister
der geistlichen pp. Angelegenheiten unsern Antrag, dem dortigen Gymnasium zu den Kosten der Herstellung cines seinen Zwecken entsjJrechenden Alumnats-Gebaudes eine Beihtilfe von Sechstausend
Thaler n aus Stiftsmitteln zu bewilligen, genehmigt hat;" und an dessen Schlusse ausgesprochen wird,
dass, wenn das Marienstifts-Curatorium seinen frtihern Be~illigungen die jetzt in Rede stehende anreihe, ,dies ia der Hoffnung und unter der Bedingung geschehe, dass die Anstalt auch ferner u.
auf alle Zeitcn hin eine Pflanzstiitte acht evangelischer Gesinnung u. unerschutter·
licher Konigstreue bleibe." Indem wir dieser wohlwollenden Fursorge fiir die Weilerentwickelung unserer jungen Lehranstalt auch an dieser Stelle mit aufrichtigstem Danke Erwiihnung thun, bitten
wir den treuen Gott und Herrn, dass Er zu jener Hoffnung cines hochlOblichen Marienstifts-Curato·
riums S ein Ja u. Amen sprechen wolle. Der Bau des neuen Alumnats-Gebiiudes wird in diesem Fruhjahr in Angriff genommen werden. Die Zahl der Alumnen belragt gegenwiirtig 31, welche auf die
beiden Alumnats-Familien (Dr. Schulz u. Kalmus) in der Weise vertheilt sind, dass der einen 16,
der andern 15 Zoglinge angehOren.
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VI. a). Jrrqntttl-Utrbdltnifft. b) UtrJtid)ni" btr ~bitnritnttn.
Eine allgemeine Uebersicht iiber die Schitlerzahl und die Vertheilung derselben in die einzelnen
Klassen gewahrt folgende Tabelle:
I.

I ·I
I

n.)Ilia
I

Sommer- Halbj. 17 24 24

!

44
47

241

I

15 23 30 101
28 23 261 140

11
18

1

- -1
b)

-

I

- I
2 5 4

btr

R. l Backermeister.

2) Julius Carl Lade- Treptow a.
macher.

-

Geiglitz.

i

I

I

19
2

--'>

-

i3

,.y

auf dem

19
18

I
I
i
I
I
I

;.
'

6-}

325.

I

9

19

Was und wo er studiren
will.

i

Pri~a.

I

2

.

j

712-

brr

I

hiesig~n
Jahre. GymnasiUm

Guts-Administrator.

1Jrr;ridjni~

320

Aufenthalt.

Alter.

6}

Ziemer.

80
ill

181 1
154 1
2;) i

1863. .

his zum
1. April
186-&.

I

I

/Laudmlh a. D. u. f9
Rittergu tsbes.

4) Carl FriediiCh Aug./ Damerow.

94

21

Ibis 1. Oct.

I

~bitnritntrn.

(Y. d. miindl. Priif. dis pens.)

3) Leopold Dinnies von
d. Osten.

24
2
-6

I

333 1 13
I
335 i 10

..

ISuperintendent.

Cam min.

I
I 26
I

84

·16
I

--

Stand des Vaters.

Geburtsort

37
10

24

12 ) 4

UtCJtid)ni~

(v. d. mlindl. Priif. dispens.)

I

-

I

-

--

1) Julius Philipp Bogislaff Meinhold.

I

I

1
Darunter:
I
Einheimischej 5 6 11
Auswartige J f3 18 1 14
Kathol.Confess. -~ - ~
Israeliten. !- - -

Name n.

249

29 143· 46156

Winter-Halbj. 18 24 25

1863--64.

Schuler.

30 j49148j57

1863.

,I

j
Ges.- Zahl
Vorkl. Vorkl. Vorkl Ge~. z. d•.G<ls- Z. AbI
der
lib. · Ele~ent. l der gegan- Bestand
JilL. IV. V, V • Gymnas-.
I.
lla.
Schuler. Anst. gen.

I
I

I

II Medicin in Berlin.

2

Philologie in Berlin.

2

Jura und Cameralia.

2

I

Theologie in Berlin.

~1Jtttttanat-jidJiilrr

(wahrend des Winterhalbjahres).
Die ohne Angabe des Ge!Jurtsortes genannten sind sammtlich einheimisch.
4. Carl Ziemer aus Damerow (Abitur.)

PRIMA.

5. Carl Kunowsky.

1. Julius :Meinhold aus Carnmin. (Alumnus. Abit.).

2. Julius Lademacher (Abiturient).
3. Dinnies v. Osten aus Geiglitz (Abitur.)

1

6. Paul v, Corvin-Wiersbitzky aus Berlin. (Alumn.).
7. Ewald v. Masso~ aus Rohr (Alumn.).
8. Johannes Carmesm aus Giitzlaffshagen.
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9. Ernst v. Braunschweig aus Moltow.
10, Johannes Ziegel.
11. Gustav Schwans.
12. Panl Frauendienst aus Schneidemiihl.
13. Oskar Ferno aus Hagen (Alumn,).
14 Ulrieh v. Loeper aus Stoelitz (Alumn.).
15. Albrecht Bartusch aus Vorbruch.
16. Emil Fentzke.
1'l. Albert Krause aus W ustermitz.
18. Ernst. Krause aus Cammin,

19. Karl Hoene aus Naugard (Alumn,).
Oscar Mensing.
\ 21. Alfred v. Kalkreuth aus Hohenwalde (Alumn.)
1 22. Ben no von Wedell a us Gerzlow ( :\.lumn.).
23. Karl Schubert.
24 Otto David.
25. Max von Schmeling aus Gr. Mollen.

1

I 20.

TERTIA B.

1. Hermann Stahl aus Naugard.
SEKUNDA.
2. Wilhelm Ziegel aus Callies.
1. Erich Tismer aus I\lotikow.
3. Paul Sprengel.
2. Carl Lemcke aus Grabow.
4. George von Koller aus Dobberphul.
3. Heinrich Plantikow.
5. Paul Isberner aus Cammin.
4. Louis Napp.
6. Louis Putzbach aus Stralsund (Alurnn.).
5. Wilhelm Rowe aus Langenhagen.
7 Carl Stamer.
6. Jol1annes Lenz aus Wangerin (Alumn.).
8. Oscar Miiller aus Swinemiinde.
1. Hermann StrOde aus Gr. Poberow.
1 1 9. W~lter v~~ Diest II. aus Daher (Alumn.).
8. Franz Volkn1ann.
.:.0. W II helm Ztllmann.
9. Franz Dumschlall".
1 i Ferdinand Hoppe aus Trilms.
10. Otto Falck aus Pribbernow.
112. Gustav Mulder aus Berlin.
11. Franz v. d. Burg aus Naugard.
13. Ewald von Kleist aus Schmenzin (Alumu.).
12. Paul BUnger aus Stettin (Almnn.).
14. Georg Eucn.
13. Carl Wagner aus Wallmow (Alumn.).
15. Julius ,Wolff.
14. Georg v. Ebenhart-Hothc aus Lietzow (Alumn.). : 16. Robert Bolle•.
15. Carl Kerckow aus lleuthin,
1 17. Hermann Ulnch,
16. P;wl Schonbero- aus Zirkwitz
. 18 Wilhelm Ziemer aus Damerow.
17. Friedrich Runge aus Hohen-Drosedow
\1 19. Wi~he~m Rahn.
18. Otto~ar Rosenheyn.
'
:, 20. Hemnch Kerckow llns Deuthin,
19. Martm Ludewig aus Ciiselitz (Alumn.)
!I 21. Bruno Schneider (abgegangen) .
20. Eduard Gereckc
I' 22. Carl Vierecli,
21. Julius Hackbart!; aus· Habichtshorst,
'11 2 3. Eugen J>agel.
22. Hermann Grunwaldt aus Wollin
i 24. Paul Meissner aus Scharsow (Alumn.).
2:1. ~riedrich Horn (abgegangen). '
;!\ 25. Heimich Matter aus Ramsber!('.
24. l!.rnst Benld.
!
Nathanael Schilling a. W entzlafl'shagen lAlum.n.)
.I 27. Leo von Ploetz 11. aus Stuehow (Alumn.)
TERTIA A.
28. Otto Haase.
1. Eduanl Greve aus Ornshao-en
29. Max YOn Ploetz I. aus Gr. -Weckow (Alumn.).
2 · Friedrich Gollner aus Pol~in. •
3 Gustav Kieckhaefer.
QUARTA.
4 Paul Euen.
1 Bernhard Kuttner aus Regenwalde.
5. Ernst Pagel.
2. Conrad Neumann aus Swinemiinde.
6. Emil Erdmann aus Kirchhao-en
3. Emil Falck aus Pribbernow.
7· Johannes Sohr aus Schloch~u.'
4. Julius Lemcke au~ Grabow (bei Stettin).
8 Ewald Kannenberg aus Wurow (Alumn.)
5. ~Lltthias v. Ko~ller a. Dobherphul b. (Camm in).
9. Paul Dumschlaff.
6. Hans Fronhoeier aus Swinemiinde.
10. Paul von Waldow aus Wolgast (Alurnn.).
7. Louis Vincent :~us Regenwalde.
1
11. Arnold Klopsch aus Nauaardt
11 8. Louis Nadler.
12. Franz Viereck.
"'
'
I 9. Carl Briilier.
13. Ferdinand Zubcke aus Ramsberg.
10. Theodor Schulz aus Ginow.
14. Ot~o Wieprecht aus Warnow.
11. Emil Wiemer aus Neuhof.
1~. Hemrich von Diest aus Daber (Alumn.).
12. Gerhard von Dewitz aus Wussow (bei Daher).
16, Albert Ebel.
\ 13. Gotthilf Brasch.
1
17. Wilhelm Hinz aus Camlllin:
14. Wilhelm von Krockow aus Rombske (Alumn).
18. August Kieselbach.
.
15, August von Strantz.

?()·

I
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16. Gustav Kuse aus Sellin (bei Greifenberg).
17. Albert Lubke aus Eiersberg.
18. Wilhelm Rowe.
19. Ferdinand Volkmann aus Tribus.
20. Ulrich v. Bismarck a. Kulz b. Naugard (Alumn.).
21. Waldemar Fentzke.
22. Fritz Schubert.
23. Victor Kressin.
24. Bogislav Speier aus Wollin. _
25. Ferdinand Krause aus Lensin.
26. Wilhelm Zubke uus Ramsberg.
27. August Muller.
28. Otto Ludewig aus Koeselitz bei Gulzow.
29 Max Roeder.
30. Heinrich Cron.
31. Paul Krause aus Gumminshoff.
32 Gustav Boeder.
33. Hugo Sandow.
34. Max Kapelkc.
35. Franz Treder.
36. Louis Elbe aus Moetzow.
37. Fritz v. Eisenhardt-Rothe a. Dusterbeck ( Alumn. ).
38. Otto Mensing.
39. Hermann von Vietinghoff aus Hoffelde.
40. Hugo Speier aus Wollin.
41. Edg:ard von Wedell aus Gerzlow (Aiumn:).
42. Ferdinand Lange aus Cammin.
43. Gustav Strecker aus Dummadel.

QUINTA.
1. Albert Deutsch.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Johannes Kirchheim.
Hugo Enderlein.
Wilhelm l(issirig.
Ernst Krause aus Gumrninshoff.
Otto Schroeder.
Thomas Bock a us Wollin.
Leopold Wilke.
Oscar Ruche! aus Parpart.
Erdmann von Glasenapp aus Griinewaldt bd
Bublitz (Alumn.).
Martin Klug.
Emil Ka£ten.
August Pagenkopf aus Voigtshagen.
Paul Schilling aus Wentzlaffshagen.
Otto Schulz.
Paul Steffen aus Giilzow.
Franz Hoppenratlt aus Rutzenhagcn b. Schievelbein.
Johannes Fentzke.
Sigismund Spanrlau.
August Hackbarth.
Friedrich Hoppe aus Zamow.
Otto Riebe aus Tribus.

SEXTA.
i 1.

j·

2.
\ 3.
4.
5.
6.
· 7.
8.
9.
10.
1 11.
12.

I

Hermann Laabs aus Gutzlatf.shagen.
Louis Willoweit aus Swinemunde.
Hermann Kolling aus Cantreck.
Wilhelm Haack aus Robe.
Wilhelm Ziegel.
Albert Runge.
Sali Le.;ser.
13.
Nathan Kron.
14.
I 15.
Conrad Giercke aus Stettin (Alumn.).
16.
Gustav Schultz aus Regenwalde.
f 7.
Wilhelm Keup aus Robe.
18.
Alex Pahl aus Schruptow.
19.
Karl Trappe aus Woltersdorf (bei Schwedt).
20.
Adolph Gunther.
21.
Otto Kuhn.
22.
Carl Gutzlaff.
23.
Franz Kruger.
24.
Paul Schreiber.
25.
P·aul Falck a us Pribbernow.
26.
Gustav Lademacher.
27.
Georg Cohn.
Louis Ferno aus Hagen bei Wollin (Alumn.). 28.
1
29.
~4. Curt Muller aus Swinemiinde.
5. Gustav Krause aus Berlin. ·
\ 30.

I

Paul Boeder.
Moritz Lesser.
Otto Kieselbach.
August Beiersdorff.
Otto Philipp.
Johannes Hoffmeister.
Arthur Gebel a us Koehne bei Wangerin.
Hermann Keup aus Henkenhagen bei Colberg.
Julius Schultz aus Regenwalde. ·
Albert Behl a us Ca mmin.
Gustav Goehlz.
Alexander Brandenburg.
Franz W ersin.
Sally Lewin.
Carl Felsch.
Robert Plantikow.
Ferdinand Steffen a us Arnsberg.
Heinrich Mildebrath HUS Suckovvshoff.
Hermann W olfi' a us Gr. Horst.
llax Neumann aus 'l'ribus.
Gotthilf Berndt.
Carl Teich aus Dorphr1gen.
August Sandow.
Louis Otto aus Althoff.
Paul Kutzky.
Paul Gerecke.
Carl Bartusch aus Vorbr uch.
Albert Uhrlandt aus Berlin.
Theodor Laabs.
Hermann von Strantz.
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44. Wilhelm MUller (abgegangen).
45. Franz Grahlmann.
46. Oskar Wolff.
47. Eduard Miiller.
48. Heinrich Berckhan.
49. Franz Kiihl.
50. Paul Grahlmann.
51. Johannes Neste aus Altendorff.
52. Franz Felsch.
53. Alexander Reuter.
54. George Miiller.
55. Robert Zamow.
56. Otto Brehmer aus Belbuck.

Sl. Georg von Bonin aus W efelow.

32.
33.
34.
36.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.

Hermann Brandt aus Langenhagen.
Richard von Wachholz aus Jarchow.
Rudolph Wolff.
August Rtibenhagen aus Schleffin.
Oskar Gentz aus Lewetzow.
Emil Loth.
Paul Beutel.
Albert Fleischer.
Albert Dettmann.
Paul Treptow.
Rudolph Grlitzmacher.
Hugo von Bonin aus W efelow.

~rbnung

I

brr iiffrntlid)rn )lriifung.

Frelta;; tlen 18. Marz

.fct b .i s 5t Ubr.
IV. Geschichte u. Geogr. Sud h au s.
Cornelius Nepos. Schulz (jun.).

Vormittags 8 Uhr.
Morgcngebet.

Sonnabendd.t9~~Ii\rz.

8 t biS 10-} 1Jbr.

Dl b u. lll a. Religion. Taus c her.
lll b. Caesar. Kalmus.
III a. Mathematik. Quidde.
Homers Odyssee.

Nacbmitta;;s 3 bill .f,t 1Jbr.

V orkl. 1. Gesang.
Religion,

Bredow.

Declamation.
Geographie. Schulz sen.

•o-1 bis Itt 1Jbr.

II.

Romiscbe Geschichte. } V
I
oge.
Cicero (or. pr. Sest.)

Itt bitt l:lt 1Jbr.
·L D_eutsche Gescliic}lte•.
-aelnnltta;;s 3 bis 3-}

- Yl. -L1lt~inisch.
.:;....

~

.,.; ~

~ Jieo.g~aphie.

Deutsch. Nicolas.
Declamation.

~auscl_l_er.

ulir.

Vorkl.

V~---~L.8."teiniScb.
--

.fc-! bi• 5t 1Jbr.
lla. Lesen. Nicolas.

: --~

Declamation.

Sud h au s.

s c h u Iz

Rechnen.

(sen:) . .

Vorkl. ll b. Lesen. La a b s.

Friedem .~ ·n~n . ·.

}.ta~,~~chi~hte.

Sch ulz- ;sen,) Vorkl.

~ -~eginit ·_deS_ :U~en: Cursus Dienstag den
_- ~ Fr,e1-t-a
.
.g. ..d~n
. 1. "April stets
_ b ere1..t . -

La a b s.

Declamation.

·~~--~i~-i{ uhr.

~ -~
._ __

Declamation.

... Sophocles · (Antigon~): G-eier~ :

-

N i co I as.

5.

April.

I n. II.

Declamation •
Sing en. G esc h.

Zur Aufnahme neuer Schiller bin ich von

Samuel Robert Geier.

